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FOR THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN ORGANIZATION 
FOR NUCLEAR RESEARCH 
CONVENTION 
POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION EUROPEENNE 
POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE 
The Convention for the Establishment of a European Organization for Nuclear 
Research and the Financial Protocol annexed thereto, open for signature at Paris 
from 1 July to 31 December, 1953, entered into force on 29 September, 1954. 
Subsequently, both the Convention and the Financial Protocol annexed thereto 
have been amended. 
At its Thirty-sixth Session, held at Geneva on 13 and 14 December, 1967, the 
Council of the Organization recommended to Member States acceptance of the 
amendments to the Convention contained in document CERN/731/Rev. These 
amendments entered into force on 17 January, 1971. 
At its First Session, held at Geneva on 7 and 8 October, 1954, the Council 
of the Organization adopted the amendment to the Financial Protocol contained 
in document CERN/112, which entered into force on 8 October, 1954. 
At its Forty-fifth Session, held at Geneva on 22 December, 1970, the Council 
of the Organization adopted the amendments to the Financial Protocol contained 
in document CERN/732/Rev., which entered into force on 17 January, 1971. 
The present revised edition of the Convention and of the Financial Protocol 
annexed thereto embodies all the amendments mentioned above and is therefore 
in conformity with the original text of the Convention and Financial Protocol 
as amended. 
Geneva, 18 January, 1971. 
La Convention pour l'etablissement d'une Organisation europeenne pour la 
Recherche nucleaire et le Protocole financier annexe, ouverts a la signature a Paris 
du 1 er juillet au 31 decembre 1953, sont entres en vigueur le 29 septembre 1954. 
Par la suite, la Convention et le Protocole financier annexe ont ete tous les deux 
modifies. 
A sa trente-sixieme session, tenue a Geneve les 13 et 14 decembre 1967, le 
Conseil de !'Organisation a recommande aux Etats Membres d'accepter les amende-
ments a la Convention contenus dans le document CERN/731/Rev. Ces amende-
ments sont entres en vigueur le 17 janvier 1971. 
A sa premiere session, tenue a Geneve les 7 et 8 octobre 1954, le Conseil de 
!'Organisation a adopte l'amendement au Protocole financier contenu1 dans le 
document CERN/112, qui est entre en vigueur le 8 octobre 1954. 
A sa quarante-cinquieme session, tenue a Geneve le 22 decembre 1970, le 
Conseil de !'Organisation a adopte les amendements au Protocole financier contenus 
dans le document CERN/732/Rev., qui sont entres en vigueur le 17 janvier 1971. 
La presente edition revisee de la Conv:!ntion et du Protocole financier annexe 
contient tous les amendements mentionnes ci-dessus et est done conforme au texte 
original de la Convention et du Protocole financier, tels qu'ils ont ete modifies. 
Geneve, le 18 janvier 1971. 
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_I I 
CONVENTION 
for the Establishment of a European Organization for Nuclear Research 
THE ST ATES parties to this Convention, 
CONSIDERING the Agreement open for signature at Geneva on the fifteenth of February, 1952, 
constituting a Council of Representatives of European States for planning an international laboratory 
and organizing other forms of co-operation in nuclear research; 
CONSIDERING the Supplementary Agreement signed at Paris on the thirtieth of June, 1953, 
prolonging the said Agreement ; and 
DESIRING, pursuant to section 2 of Article III of the said Agreement of the fifteenth of February, 
1952, to conclude a Convention for the Establishment of a European Organization for Nuclear Research, 
including the establishment of an international laboratory for the purpose of carrying out an agreed 
programme of research of a pure scientific and fundamental character relating to high-energy particles; 
HAVE AGREED as follows: 
Article I 
Establishment of the Organization 
1. A European Organization for Nuclear Research (hereinafter referred to as "the Organization") 
is hereby established. 
2. The seat of the Organization shall be at Geneva, unless the Council referred to in Article IV 
subsequently decides by a two-thirds majority of all the Member States to transfer it to the place where 
another of the Laboratories referred to in sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article II is situated. 
Article II 
Purposes 
1. The Organization shall provide for collaboration among European States in nuclear research 
of a pure scientific and fundamental character, and in research essentially related thereto. The Organiza-
tion shall have no concern with work for military requirements and the results of its experimental and 
theoretical work shall be published or otherwise made generally available. 
2. The Organization shall, in the collaboration referred to in paragraph I above, confine its activities 
to the following: 
6 
(a) the construction and operation of one or more international laboratories (hereinafter 
referred to as "the Laboratories") for research on high-energy particles, including work 
in the :field of cosmic rays; each Laboratory shall include: 
( i) one or more particle accelerators; 
(ii) the necessary ancillary apparatus for use in the research programmes carried out by 
means of the machines referred to in (i) above; 
(iii) the necessary buildings to contain the equipment referred to in (i) and (ii) above 
and for the administration of the Organization and the fulfilment of its other functions; 
CONVENTION 
pour l'etablissement d'une Organisation europeenne pour la Recherche nucleaire 
LES ETATS parties a la presente Convention, 
CONSIDERANT !'Accord portant creation d'un Conseil de representants d'Etats europeens pour 
l'etude des plans d'un laboratoire international et !'organisation d'autres fonnes de cooperation dans 
Ia rccherche nucleaire, ouvert a la signature a Geneve le I 5 fevrier 1952; 
CONSIDERANT l'Avenant prorogcant !edit Accord, signe a Paris le 30 juin 1953; 
DESIREUX, conformement a la section 2 de !'Article III de !'Accord du 15 fevrier 1952, de conclure 
une Convention pour l 'etablissement d 'une Organisation curopeenne pour Ia Recherche nucleaire, 
comportant la fondation d'un laboratoire international en vue d'executcr un programme determine 
de recherches de caractere purement scientifique et fondamental concernant Jes particules de haute 
energie; 
SONT CONVENUS de ce qui suit: 
Article I 
Creation d.c l'Organisation 
I. II est cree par Ia presente Convention une Organisation europeenne pour Ia Recherche nucleaire 
( ci-dessous denommee « I 'Organisation » ). 
2. Le siege de I 'Organisation est a Geneve, sauf si le Conseil mentionne a I' Article IV decide ulte-
rieurement, a la majorite des deux tiers de tons Jes Etats Membres, de le transferer au lieu ou est situe 
un autre des laboratoires vises a l'alinea (a) du paragraphe 2 de !'Article II. 
Article II 
Buts 
I. L'Organisation assure la collaboration entre Etats europeens pour les recherches nucleaires 
de caractere purement scientifique et fondamental, ainsi que pour d'autres recherches en rapport essentiel 
avec celles-ci. L'Organisation s'abstient de toute activite a fins militaires et les resultats de ses travaux 
experimentaux et theoriques sont publies ou de toute autre fa~on rendus generalement accessibles. 
2. En assurant la collaboration prevue au paragraphe 1 du present Article, I 'Organisation se borne 
aux activites suivantes: 
(a) la construction et !'exploitation d'un ou plusieurs laboratoires internationaux (ci-dessous 
denommes «Jes laboratoires ») destines a des recherches sur Jes particules de haute energie, 
y compris des travaux en matiere de rayons cosmiques; chaque laboratoire comprend: 
( i) Un OU piusieurs accelerateurs de particules; 
(ii) l'appareillage auxiliaire nccessaire pour effectuer tout programme de recherches 
au moyen des machines visees en (i) ci-dessus; 
(iii) Jes batiments necessaires pour abriter l'equipement vise en (i) et (ii) ci-dessus, 
ainsi que pour !'administration de !'Organisation et l'accomplissement de ses autres 
fonctions; 
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(b) the organization and sponsoring of international co-operation in nuclear research, includ-
ing co-operation outside the Laboratories; this co-operation may include in particular: 
( i) work in the field of theoretical nuclear physics; 
(ii) the promotion of contacts between, and the interchange of, scientists, the dissemina-
tion of information, and the provision of advanced training for research workers; 
(iii) collaborating with and advising other research institutions; 
(iv) work in the field of cosmic rays. 
3. The programmes of activities of the Organization shall be: 
(a) the programme carried out at its Laboratory at Geneva including a proton synchrotron 
for energies above ten gigaelectronvolts (1010 eV) and a synchro-cyclotron for energies of 
six hundred million electronvolts (6 x 10s eV); 
(b) the programme for the construction and operation of the intersecting storage rings con-
nected to the proton synchrotron described in sub-paragraph (a) above; 
(c) the programme for the construction and operation of a Laboratory to include a proton 
synchrotron for energies of about three hundred gigaelectronvolts (3 x 1011 e V); 
(d) any other programme falling within the terms of paragraph 2 above. 
4. The programmes referred to in sub-paragraph (c) and (d) of paragraph 3 above shall require 
approval by the Council by a two-thirds majority of all the Member States. In giving such approval, 
the Council shall define the programme, and this definition shall include those administrative, financial 
and other provisions necessary for the proper management of the programme. 
5. Any change to the definition of a programme shall require approval by the Council by a two-
thirds majority of all the Member States. 
6. Until the bringing into operation of the accelerator referred to in sub-paragraph (c) of paragraph 3 
above, the date of which shall be determined by the Council by a two-thirds majority of all the Member 
States, the basic programme of the Organization shall be that referred to in sub-paragraph (a) of that 
paragraph. From that date, the programme referred to in sub-paragraph (c) shall also become part 
of the basic programme, and the Council may, by a two-thirds majority of all the Member States, decide 
that the programme referred to in sub-paragraph (a), provided that no Member State participating in 
that programme votes to the contrary, is no longer part of the basic programme. 
7. The Laboratories shall co-operate to the fullest possible extent with laboratories and institutes 
in the territories of Member States within the scope of their programmes of activities. So far as is con-
sistent with the aims of the Organization, the Laboratories shall seek to avoid duplicating research 
work which is being carried out in the said laboratories or institutes. 
Article Ill 
Conditions of Membership 
I. States which are parties to the Agreement of the fifteenth of February, 1952, referred to in the 
Preamble hereto, or which have contributed in money or in kind to the Council thereby established and 
actually participated in its work, shall have the right to become members of the Organization by becoming 
parties to this Convention in accordance with the provisions of Articles XV, XVI and XVII. 
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(b) !'organisation et !'encouragement de la cooperation internationale dans la recherche 
nucleaire, y compris la collaboration en dehors des laboratoires; cette cooperation peut 
comprendre en particulier: 
(i) des etudes thforiques dans le domaine de Ia physique nucleaire; 
(ii) !'encouragement de contacts entre chercheurs, l'echange de chercheurs, la diffusion 
d'infonnations, et des mesures pennettant aux chercheurs d'approfondir leurs con-
naissances et de completer leur formation professionnelle; 
(iii) la collaboration avec d'autres institutions de recherches, auxquelles des conseils 
peuvent etre donnes; 
(iv) des recherches dans le domaine des rayons cosmiques. 
3. Les programmes d'activites de !'Organisation sont: 
(a) le programme execute a son laboratoire a Geneve qui comprend un synchrotron a protons 
pour des energies depassant dix milliards d'electrons-volts (1010 eV) et un synchro-cyclotron 
pour des energies de six cents millions d'electrons-volts (6 x 10s eV); 
(b) le programme de construction et d'exploitation des anneaux de stockage a intersections 
relies au synchrotron a protons defini a l'alinea (a) ci-dessus; 
(c) le programme de construction et d'exploitation d'un laboratoire devant comprendre un 
synchrotron a protons pour des energies d'environ trois cents milliards d'electrons-volts 
(3 x ion eV); 
(d) tout autre programme conforme aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. 
4. Les programmes vises aux alineas (c) et (d) du paragraphe 3 ci-dessus exigent !'approbation 
du Conseil a la majorite des deux tiers de tousles Etats Membres. En donnant son approbation, le Conseil 
definit le programme et cette definition est assortie des dispositions administratives, financieres et autres 
necessaires a la bonne gestion du programme. 
5. Toute modification de la definition d'un programme exige !'approbation du Conseil a la majorite 
des deux tiers de tous les Etats Membres. 
6. Jusqu'a la mise en service de l'accelerateur mentionne a l'alinea (c) du paragraphe 3 ci-dessus, 
dont la date sera fixee par le Conseil a la majorite des deux tiers de tousles Etats Membres, le programme 
de base de !'Organisation est le programme vise a l'alinea (a) dudit paragraphe. A partir de cette date, 
le programme vise a l'alinea (c) devient egalement partie du programme de base, et le Conseil peut a la 
majorite des deux tiers de tous Jes Etats Membres decider que le programme vise a l'alinea (a), a condition 
qu'aucun Etat Membre participant a ce programme ne vote contre cette decision, cesse de faire partie 
du programme de base. 
7. Dans le cadre de leurs programmes d'activites, Jes laboratoires collaborent dans toute la mesure 
du possible avec Jes laboratoires et institutions situes sur le territoire des Etats Membres. Dans la mesure 
compatible avec les buts de !'Organisation, Jes laboratoires doivent s'efforcer d'eviter tout double emploi 
avec Jes recherches poursuivies dans lesdits laboratoires ou institutions. 
Article III 
Conditions d'adhesion 
1. Les Etats parties a l' Accord du 15 fevrier 1952, mentionne dans le Preambule a la presente 
Convention, ainsi que Jes Eta.ts qui ont contribue en especes ou en nature au Conseil institue par ledit 
Accord et pris une part effective a ses travaux, ont le droit de devenir membres de !'Organisation en 





2. (a) Other States may be admitted to the Organization by the Council referred to in Article IV 
by a unanimous decision of all the Member States. 
(b) If a State wishes to join the Organization in accordance with the provisions of the preced-
ing sub-paragraph, it shall notify the President of the Council. The President shall inform 
all Member States of this request at least three months before it is discussed by the Council. 
States accepted by the Council may become members of the Organization by acceding to 
this Convention in accordance with the provisions of Article XVII. 
3. Each Member State shall signify in writing to the President of the Council those programmes of 
activities in which it wishes to participate. No State shall be entitled to become or to remain a member 
of the Organization unless it participates in at least one of the programmes of activities forming part 
of the basic programme. 
4. The Council may, by a two-thirds majority of all the Member States, determine a minimum 
initial period of participation in any programme of activities together with a limit on the expenditure 
that may be incurred for that programme during that period. Once this period of participation and limit 
of expenditure have been so determined, the Council may, by the same majority, change either provided 
that no Member State participating in the programme votes to the contrary. Subject to any such minimum 
period of participation, a Member State may at any time give notice in writing to the President of the 
Council of withdrawal from any programme, and such withdrawal shall take effect at the end of the 
financial year following that in which notice is given, or on such later date as the Member State proposes. 
5. In the event that a programme of activities comes to an end, the Council shall be responsible 
for its liquidation, subject to any agreement which may be made at the time between the Member States 
participating in that programme, and subject also to the relevant terms of any agreement which exists 
between the Organization and the States on the territories of which the programme is being carried out. 
Any surplus shall be distributed among those Member States which are participating in the programme 
at the time of its termination, in proportion to the total contributions actually made by them in respect 
of that programme. In the event of a deficit, this shall be met by the same Member States in the same 
proportions as those in which their contributions in respect of the programme have been assessed for the 
financial year then current. 
6. Member States shall facilitate, for the purposes of the activities of the Organization, the exchange 
of persons and of relevant scientific and technical information, provided that nothing in this paragraph 
shall: 
(a) affect the application to any person of the laws and regulations of Member States relating 
to entry into, residence in, or departure from, their territories; or 
(b) require any Member State to communicate, or to permit the communication of, any informa-
tion in its possession in so far as it considers that such communication would be contrary 
to the interests of its security. 
Article IV 
Organs 
The Organization shall consist of a Council and, in respect of each Laboratory, a Director-General, 
assisted by a staff. 
Article V 
The Council 
1. The Council shall be composed of not more than two delegates from each Member State who 
may be accompanied at meetings of the Council by advisers. 
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2. (a) L'admission d'autres Etats dans !'Organisation est decidec a l'unanimite de tous les Etats 
Membres par le Conseil mentionne a !'Article IV. 
(b) Tout Etat desireux d'etre admis dans !'Organisation en vertu du precedent alinea le notifie 
au President du Conseil. Celui-ci communique la demande aux Etats Membres au moins 
trois mois avant son examen par le Conscil. Tout Etat admis devient membre de !'Organi-
sation en adherant a la presente Convention, conformement aux dispositions de 
I' Article XVII. 
3. Chaque Etat Membre indique par ecrit au President du Conseil les programmes d'activites 
auxquels ii souhaitc participer. Nu! Etat n'est autorise a devenir OU a demeurer membre de !'Organisation 
s'il ne participe a un au moins des programmes d'activites qui composent le programme de base. 
4. Le Conseil peut, a la majoritc des deux tiers de tous les Etats Membres, fixer une pfriode mini-
male de participation initiale a un programme d'activites, ainsi qu'un plafond aux depenses entrainees 
par ce programme au cours de cette periode. Lorsque cette periode et ce plafond ont ete fixes, le Conseil 
peut les modifier, a la meme majorite, a condition qu'aucun Etat Membre participant a ce programme 
ne vote contre cette modification. Apres !'expiration de cette periode, un Etat Membre a le droit a tout 
moment de notifier par ecrit au President du Conseil qu'il se retire d'un programme et un tel retrait prend 
effet soit a la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a ete faite, soit a toute 
date ulterieure que l'Etat Membre propose. 
5. Lorsqu'un programme d'activites prend fin, le Conseil est responsable de sa liquidation, sous 
reserve de tout accord qui pourrait alors etre conclu entre !es Etats Membres participant a ce programme 
et des dispositions pertinentes de tout accord liant !'Organisation et les Etats sur le territoire desquels est 
execute ce programme. L'actif est reparti entre les Etats Membrcs participant au programme au moment 
ou il prend fin, au prorata du total des contributions effectivement versees par eux pour ledit programme. 
En cas de passif, celui-ci est pris en charge par ces memes Etats, au prorata de leurs contributions au pro-
gramme fixees pour l 'exercice financier en cours. 
6. Les Etats Membres facilitent 1 'echange de personnes ainsi que des informations scientifiques et 
techniques utiles a la poursuite des activites de ]'Organisation. Toutefois, rien clans le present paragraphe: 
(a) n'affecte ]'application a toute personne des lois et reglements des Etats Membres concernant 
I 'entree OU la residence SUr leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire; 
(b) n'oblige un Etat Membre a communiquer ou autoriser la communication d'une information 
en sa possession s'il considere une telle communication comme contraire aux exigences 
de sa securite. 
Article IV 
Organes 
L'Organisation comprend un Conseil et, pour chaque laboratoire, un Directeur general assiste 
d 'un personnel. 
Article V 
Conseil 
1. Le Conseil est compose de deux del6gues au plus de chaque Etat Membre, lesquels peuvent etre 
accompagn6s aux reunions du Conseil par des conseillers. 
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2. The Council shall, subject to the provisions of this Convention: 
(a) determine the Organization's policy in scientific, technical and administrative matters; 
(b) approve the programmes of activities of the Organization; 
(c) adopt, by a two-thirds majority of Member States represented and voting, the parts of 
the budget which apply to the different programmes of activities and determine the financial 
arrangements of the Organization in accordance with the Financial Protocol annexed 
to this Convention; 
(d) review expenditures and approve and publish audited annual accounts of the Organization; 
(e) decide on the staff establishments required; 
(f) publish an annual report or reports; 
(g) have such other powers and perform such other functions as may be necessary for the 
purposes of this Convention. 
3. The Council shall meet at least once a year at such places as it shall decide. 
4. Each Member State shall have one vote in the Council. 
5. Except where otherwise provided in this Convention, decisions of the Council shall be taken 
by a simple majority of Member States represented and voting. 
6. Where this Convention or the Financial Protocol annexed thereto provides that a matter requires 
approval by the Council by a two-thirds majority of all the Member States, and this matter relates directly 
to any programme of activities, the majority shall include also a two-thirds majority of all the Member 
States participating in that programme. 
7. Except where this Convention or the Financial Protocol annexed thereto provides that a matter 
requires approval by the Council unanimously or by a two-thirds majority of all the Member States, no 
Member State shall be entitled to vote in regard to any matter falling within the limits of a programme as 
defined by the Council by virtue of Article II unless it participates in that programme or unless the 
matter affects directly any programme in which it participates. 
8. A Member State shall not be entitled to vote in the Council if the amount of its unpaid contribu-
tions to the Organization exceeds the amount of the contributions due from it for the current financial 
year and the immediately preceding financial year. Similarly, it shall not be entitled to vote in the Council 
in respect of a particular programme of activities if the amount of its unpaid contributions to that 
programme exceeds the amount of the contributions due from it for the current financial year and the 
immediately preceding financial year. The Council nevertheless may, by a two-thirds majority of all 
the Member States, permit such Member State to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to 
conditions beyond the control of the State concerned. 
9. For the discussion of any matter in the Council, the presence of delegates from a majority of the 
Member States entitled to vote on that matter shall be necessary to constitute a quorum. 
10. Subject to the provisions of this Convention, the Council shall adopt its own rules of procedure. 
11. The Council shall elect a president and two vice-presidents who shall hold office for one year 
and may be re-elected on not more than two consecutive occasions. 
12. The Council shall establish a Scientific Policy Committee and a Finance Committee, and such 
other subordinate bodies as may be necessary for the purposes of the Organization, and in particular 
for the execution and co-ordination of its different programmes. The creation and the terms of reference 
of such bodies shall be determined by the Council by a two-thirds majority of all the Member States. 
Subject to the provisions of this Convention and of the Financial Protocol annexed thereto, such sub-
ordinate bodies shall adopt their own rules of procedure. 
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2. Sous reserve des dispositions de la presente Convention, le Conseil: 
(a) determine la ligne de conduite de !'Organisation en matiere scientifique, technique et 
administrative; 
(b) approuve les programmes d'activites de !'Organisation; 
(c) adopte, a la majorite des deux tiers des Etats Membres representes et votants, les parties 
du budget relatives aux differents programmes d'activites et arrete les dispositions finan-
cieres de I 'Organisation conformement au Protocole financier annexe a la presente Con-
vention; 
(d) controle les depenses, approuve et publie les comptes annuels verifies de !'Organisation; 
(e) decide de la composition du personnel; 
(f) publie un ou plusieurs rapports annuels; 
(g) a tous autres pouvoirs et remplit toutes autres fonctions necessaires a !'execution de la 
presente Convention. 
3. Le Conseil se reunit au moins une fois par an et decide du lieu de ses reunions. 
4. Chaque Etat Membre dispose d'une voix au Conseil. 
5. Sauf dispositions contraires de la presente Convention, les decisions du Conseil sont prises 
a la majorite simple des Etats Membres representes et votants. 
6. Lorsque la presente Convention OU le Protocole financier qui yest annexe prevoit qu'une question 
necessite !'approbation du Conseil a la majorite des deux tiers de tous les Etats Membres et que ladite 
question concerne directement un programme d'activites, la majorite requise doit comprendre les deux 
tiers de tousles Etats Membres participant ace programme. 
7. Sauf lorsque la presente Convention OU le Protocole financier qui y est annexe prevoit qu'une 
question necessite !'approbation du Conseil a l'unanimite OU a la majorite des deux tiers de tousles Etats 
Membres, un Etat Membre n'a pas droit de vote sur une question qui se situe clans les limites d'un pro-
gramme, tel qu'il a ete defini par le Conseil en vertu de l'Article II, a moins que cet Etat ne participe audit 
programme ou que la question n'interesse directement un programme auquel il participe. 
8. Un Etat Membre n'a pas droit de vote au Conseil si le montant de ses contributions arrierees 
depasse le montant des contributions dues par lui pour l'exercice financier courant et celui qui l'a imme-
diatement precede. De meme, il n'a pas droit de vote au Conseil sur un programme d'activites si le montant 
de ses contributions arrierees en ce qui concerne ce programme depasse le montant des contributions 
dues par lui pour l'exercice financier courant et celui qui l'a immediatement precede. Le Conseil peut 
neanmoins autoriser un tel Etat Membre a voter s'il estime a une majorite des deux tiers de tousles Etats 
Membres que le defaut de paiement des contributions est du a des circonstances independantes de sa 
volonte. 
9. Pour la discussion de toute question au Conseil, la presence de delegues de la majorite des Etats 
Membres ayant droit de vote sur une telle question est necessaire pour constituer un quorum. 
IO. Le Conseil arrete son propre reglement interieur, sous reserve des dispositions de la presente 
Convention. 
11. Le Conseil elit un president et deux vice-presidents, dont le mandat est d'un an et qui ne peuvent 
etre reelus plus de deux fois consecutivement. 
12. Le Conseil institue un Comite des ·Directives scientifiques et un Cornite des Finances, ainsi que 
tels autres organes subsidiaires necessaires al 'accomplissement des buts de I 'Organisation et, en particulier, 
a !'execution et a la coordination de ses differents programmes. La creation et le mandat de ces organes 
sont decides par le Conseil a la majorite des deux tiers de tous les Etats Membres. Sous reserve des dispo-
sitions de la presente Convention et du Protocole financier qui y est annexe, ces organes subsidiaires 
adoptent leur propre reglement interieur. 
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13. Pending the deposit of their instruments of ratification or accession, the States mentioned in 
paragraph 1 of Article III may be represented at meetings of the Council and take part in its work until 
the thirty-first of December, 1954. This right shall not include the right to vote, unless the State con-
cerned has contributed to the Organization in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 4 
of the Financial Protocol annexed to this Convention. 
Article VI 
Directors-General and Staff 
I. (a) The Council shall, by a two-thirds majority of all the Member States, appoint for each 
Laboratory a Director-General for a defined period and may, by the same majority, dismiss 
him. In respect of the Laboratory under his direction, each Director-General shall be the 
chief executive officer of the Organization and its legal representative. He shall, in regard 
to financial administration, act in accordance with the provisions of the Financial Protocol 
annexed to this Convention. The Council may, by a two-thirds majority of all the Member 
States, delegate to the Directors-General, either separately or jointly, authority to act 
on behalf of the Organization in other matters. Each Director-General shall also submit 
an annual report to the Council and shall attend, without the right to vote, all its meetings. 
(b) The Council may postpone the appointment of a Director-General for such period as it 
considers necessary, either on the entry into force of this Convention or on the occurrence 
of a subsequent vacancy. In this event, it shall appoint a person to act in his stead, the 
person so appointed to have such powers and responsibilities as the Council may direct. 
2. Each Director-General shall be assisted by such scientific, technical, administrative and clerical 
staff as may be considered necessary and authorized by the Council. 
3. All staff shall be appointed and may be dismissed by the Council on the recommendation of the 
Director-General concerned. Appointments and dismissals made by the Council shall require a two-
thirds majority of all the Member States. The Council may by the same majority delegate powers of 
appointment and dismissal to subordinate bodies established under the terms of paragraph 12 of Article V 
and to the Directors-General. Any such appointment and its termination shall be in accordance with 
the Staff Rules to be adopted by the Council by the same majority. Any persons, not members of the 
staff, who are invited by or on behalf of the Council to work at any Laboratory shall be subject to the 
authority of the Director-General concerned, and to such general conditions as may be approved by the 
Council. 
4. The responsibilities of the Directors-General and the staff in regard to the Organization shall be 
exclusively international in character. In the discharge of their duties they shall not seek or receive 
instructions from any government or from any authority external to the Organization. Each Member 
State shall respect the international character of the responsibilities of the Directors-General and the 
staff, and not seek to influence them in the discharge of their duties. 
Article VII 
Financial Contributions 
1. Each Member State shall contribute both to the capital expenditure and to the current operating 
expenses of the Organization: 
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(a) for the period ending on the thirty-first of December, 1956, as set out in the Financial 
Protocol annexed to this Convention; and, thereafter, 
13. En attendant le depot de leurs instruments de ratification ou d'adhesion, les Etats mentionnes 
au paragraphe 1 de !'Article III peuvent se faire representer aux reunions du Conseil et participer a ses 
travauxjusqu'au 31decembre1954. Ce droit n'inclut pas le droit de vote, a moins que lesdits Etats n'aient 
verse a !'Organisation la contribution prevue au paragraphe I de !'Article 4 du Protocole financier 
annexe a la Convention. 
Article VI 
Directeurs generaux et personnel 
I. (a) Le Conseil nomme un Directeur general pour chaque laboratoire a la majorite des deux 
tiers de tous les Etats Membres pour une periode determinee et ii peut le licencier a la meme 
majorite. Pour le laboratoire qu'il dirige, chaque Directeur general est le fonctionnaire 
executif superieur de !'Organisation et la represente dans les actes de la vie civile. Pour 
!'administration financiere, il se conforme aux dispositions du Protocole financier annexe 
a la presente Convention. Le Conseil peut, a la majorite des deux tiers de tous les Etats 
Membres, deleguer aux Directeurs generaux, agissant separement ou conjointement, le 
pouvoir d'agir au nom de !'Organisation dans d'autres domaines. Chaque Directeur general 
soumet un rapport annuel au Conseil et prend part sans droit de vote a toutes ses reunions. 
(b) Le Conseil peut differer la nomination d'un Directeur general aussi longtemps qu'il le 
juge necessaire apres l'entree en vigueur de la Convention ou en cas de vacance ulterieure. 
Le Conseil designe alors, en lieu de Directeur general, une personne dont ii determine les 
pouvoirs et responsabilites. 
2. Chaque Directeur general est assiste du personnel scientifique, technique, administratif et de 
secretariat juge necessaire et autorise par le Conseil. 
3. Le personnel est engage et Iicencie par le Conseil sur la recommandation du Directeur general 
competent. Les engagements et licenciements sont effectues a la majorite des deux tiers de tous les Etats 
Membres. Le Conseil peut, a la meme majorite, deleguer aux organes subsidiaires crees en vertu du para-
graphe 12 de !'Article Vet aux Directeurs generaux une partie de ses pouvoirs en matiere d'engagements 
et de licenciements. Les engagements sont effectues et prennent fin conformement au Statut du Personnel 
adopte par le Conseil a la meme majorite. Les personnes qui, sur invitation emanant du Conseil, sont 
appelees a effectuer des travaux dans un laboratoire sans faire partie du personnel regulier sont placees 
sous l'autorite du Directeur general competent et soumises a toutes regles generales arretees par le Conseil. 
4. Les responsabilites des Directeurs generaux et du personnel en ce qui concerne I 'Organisation 
sont de caractere exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent 
demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorite etrangere a !'Organisation. 
Les Etats Membres sont tenus de respecter le caractere international des responsabilites des Directeurs 
generaux et du personnel et de ne pas chercher ales influencer dans l'accomplissement de leurs devoirs. 
Article VII 
Contributions financieres 
1. Chaque Etat Membre contribue aux depenses d'immobilisation ainsi qu'aux depenses courantes 
de fonctionnement de I 'Organisation: 
(a) pour la periode se terminant le 31 decembre 1956, conformement au Protocole :financier 
annexe a la presente Convention; puis 
15 
(b) in accordance with scales which shall be decided every three years by the Council by a two-
thirds majority of all the Member States, and shall be based on the average net national 
income at factor cost of each Member State for the three latest preceding years for which 
statistics are available, except that, 
( i) in respect of any programme of activities, the Council may determine, by a two-
thirds majority of all the Member States, a percentage as the maximum which any 
Member State may be required to pay of the total amount of contributions assessed 
by the Council to meet the annual cost of that programme; once any such maximum 
percentage has been so detennined, the Council may, by the same majority, change 
it, provided that no Member State participating in that programme votes to the 
contrary; 
(ii) the Council may decide, by a two-thirds majority of all the Member States, to take 
into account any special circumstances of a Member State and adjust its contribution 
accordingly; for the purpose of applying this provision it shall be considered to 
be a special circumstance, in particular, when the national income "per capita" of 
a Member State is less than an amount to be decided by the Council by the same 
majority. 
2. When participation by the Organization in a national or multinational project forms a programme 
of activities of the Organization, the terms of paragraph 1 above shall apply unless the Council, by a 
two-thirds majority of all the Member States, determines otherwise. 
3. The contributions to be paid by a Member State under paragraph 1 of this Article shall be 
calculated in respect of, and applied only to, the programmes in which it participates. 
4. (a) The Council shall require States which become parties to this Convention after the thirty-
first of December, 1954, to make a special contribution towards the capital expenditure 
of the Organization already incurred in respect of the programmes in which they participate, 
in addition to contributing to future capital expenditure and current operating expenses. 
The Council shall require a similar contribution from Member States in respect of any 
programme in which they first participate after its commencement. The amount of this 
special contribution shall be fixed by the Council by a two-thirds majority of all the Member 
States. 
(b) All contributions made in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) above 
shall be applied in reducing the contributions of the other Member States in respect of the 
programmes concerned. 
5. Contributions due under the provisions of this Article shall be paid in accordance with the 
Financial Protocol annexed to this Convention. 
6. To the extent of the authority delegated to him under the terms of sub-paragraph (a) of paragraph 1 
of Article VI, and subject to any directions given by the Council, a Director-General may accept gifts 
and legacies to the Organization provided that such gifts or legacies are not subject to any conditions 
inconsistent with the purposes of the Organization. 
Article VIII 
Co-operation with UNESCO and with other organizations 
The Organization shall co-operate with the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. It may also, by a decision of the Council taken by a two-thirds majority of all the Member 
States, co-operate with other organizations and institutions. 
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(b) conformement a des baremes etablis tous !es trois ans par le Conseil, a la majorite des deux 
tiers de tous !es Etats Membres, sur la base de la moyenne du revenu national net, au c011t 
des factcurs, de chaque Etat Membre pendant !es trois plus recentes annees pour Jesquelles 
ii existe des statistiques. Toutefois, 
(i) pour tout programme d'activites, le Conseil peut determiner, a la majorite des deux 
tiers de tous Jes Etats Membres, le pourcentage maximal que tout Etat Membre 
peut etre tenu de payer en ce qui concerne le montant total des contributions fixees 
par le Conseil pour couvrir Jes couts annuels de cc programme; lorsque ce pourcentage 
maximal a ete fixe, le Conscil peut le modifier a la meme majorite, a condition qu'aucun 
Etat Membre participant a ce programme nc vote contre cette modification; 
(ii) le Conseil peut decider, a la majorite des deux tiers de tous Jes Etats Membres, de 
tenir compte des circonstances speciales a un Etat Membrc et modifier sa contribution 
en consequence; pour !'application de la presente disposition, on considere notamment 
qu'il y a « circonstances speciales » lorsque le revenu national par habitant dans un 
Etat Membre est inferieur a un montant qui sera determine par le Conseil a la meme 
majorite. 
2. Dans le cas ou la participation de !'Organisation a un projet national ou multinational constitue 
un programme d'activites de !'Organisation, Jes dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent 
a moins que le Conseil, a la majorite des deux tiers de tous !es Etats Membres, n'en decide autrement. 
3. Les contributions qu'un Etat Membre doit verser en vertu du paragraphc I ci-dessus sont cal-
culees en fonction des programmes auxquels ii participe, et utilisees seulement pour ces programmes. 
4. (a) Le Conseil exigera des Etats qui deviendront parties a cette Convention apres le 31 decembre 
1954 qu'ils versent, outre leur contribution aux depcnses futures d'immobilisation et aux 
depenses courantes de fonctionnement, une contribution speciale aux frais d'immobilisation 
precedemment encourus par !'Organisation pour Jes programmes auxquels ils participent. 
Le Conseil exige de tout Etat Membre une contribution analogue pour tout programme 
auquel ii commence a participer ulterieurement. Le montant de cette contribution speciale 
sera fixe par le Conseil a la majorite des deux tiers de tous Jes Etats Membres. 
(b) Toutes Jes contributions versees conformement aux dispositions de l'alinea (a) ci-dessus 
serviront a diminuer Jes contributions des autres Etats Membres a chacun de ces programmes. 
5. Les contributions dues en vertu du present Article doivent etre versees conformement au 
Protocole financier annexe a la presente Convention. 
6. Dans la mesure des pouvoirs qui lui sont delegues en vertu de l'alinea (a) du paragraphe I de 
!'Article VI et sous reserve des directives eventuelles du Conseil, chaque Directeur general peut accepter 
des dons et legs faits a !'Organisation s'ils ne sont pas l'objet de conditions incompatibles avec Jes buts 
de !'Organisation. 
Article Vil! 
Cooperation avec l'UNESCO et avec d'autres organisations 
L'Organisation coopere avec !'Organisation des Nations Unies pour !'Education, la Science et la 
Culture. Elle peut egalement, sur decision du Conseil prise a la majorite des deux tiers de tous Jes Etats 




The Organization shall have legal personality in the metropolitan territories of all Member States. 
The Organization and the representatives of Member States on the Council, the members of any sub-
ordinate bodies establi hed under paragraph 12 of Article V tJ1c Direct rs-G ncral and the mcmbrrs 
of U1e staff of the Organ ization shall be accorded, in the metropo litan territories f Memb r State., by 
virtue of agreements to be concluded between the Organization and each Member Slate concerned, such 
privilege and immuni Lies, ii' any, as they agree to be necessary for the exercise of the fun ·t·ions of th 
rganization. The agreemen l be concluded between the Organization and the Member States on 
the territory I' which the Lab rat ries f the Organization shall be established shall contain, in addition 
to pr visions concerning privileges and immunities, provisions regulating the special relations between 
the Organization and those M ember States. 
Article X 
Amendments 
I. The Council may recommend amendments of this Convention to Member States. Any Member 
State which wishes to propose an amendment shall notify the President of Council thereof. The President 
shall inform all Member States of any amendment so notified at least three months before it is discussed 
by the Council. 
2. Any amendment of thi Conventi n reconunended by the Counci l shaII require acceptance in 
writing by all Member States. It shal I come int force thi rty days after the Pre ident h as received notifica-
tions of acceptance from alJ Member States. T he President shall infonn all Member States and the 
Direct r-General of the United Nations Educational Scientific and Cultura l Organization of the date 
on which the amendment ·hall tJms come into force. 
3. The Council may amend the Financial Protocol annexed t this Convention by a two-thirds 
majority of a ll the Member States provided that such amendment does not conflict with the Convention. 
Any such amendment shall come into force on a date to be decided by the Council by the same majority. 
The President of Council shall inform aU Member States and the Director-General of th.c United Nations 
Educational , Scientific and Cultural Organization of each su h amendment and of the date on which 
it shall come into force. 
Article XI 
Disputes 
Any dispute between two or more Member States concerning the interpretation or application of 
this Convention which is not settled by the good offices of the Council shall be submitted to the Inter-
national Court of Justice, unless the Member States concerned agree on some other mode of settlement. 
Article XII 
Withdrawal 
After this Convention has been in force for seven years, a Member State may, subject to the provisions 




L 'Organisation jouit de la personnalite juridique sur le terri to ire metropolitain de chaque Etat Membre. 
L'Organisation, Jes representants des Etats Membres au Conseil, Jes membres de tous organes subsidiaires 
crees en vertu du paragraphe 12 de I' Article V, Jes Directeurs generaux et Jes membres du personnel de 
)'Organisation jouissent, sur le territoire metropolitain des Etats Membres, et dans le cadre d'accords 
a conclure par )'Organisation avec chaque Etat Membre interesse, des privileges et immunites qui seraient 
juges necessaires a l'accomplissement des fonctions de !'Organisation. Les accords qui seront conclus 
entre !'Organisation et Jes Etats Membres sur le territoire desquels sont situes Jes \aboratoires contiendront, 
en plus des dispositions relatives aux privileges et immunites, celles qui sont necessaires pour le reglement 
des rapports particuliers entre )'Organisation et lesdits Etats Mernbres. 
Article X 
Amendements 
I. Le Conseil peut recommander aux Etats Membres des amendements a la presente Convention. 
Tout Etat Membre desireux de proposer un amendement le notifie au President du Conseil. Celui-ci 
communique aux Etats Membres Jes amendements ainsi notifies au moins trois mois avant leur examen 
par le Conseil. 
2. Les amendements recommandes par le Conseil doivent etre approuves par ecrit par tous les 
Etats Membres. Ils cntrent en vigueur trente jours apres reception par le President du Conseil des noti-
fications d'approbation de tous Jes Etats Membres. Le President du Conseil informe les Etats Membres 
et le Directeur general de !'Organisation des Nations Unies pour !'Education, la Science et la Culture 
de la date a laquelle les amendements entrent ainsi en vigueur. 
3. Le Conseil peut, a la majorite des deux tiers de tous Jes Etats Membres, amender le Protocole 
financier annexe a la presente Convention a condition qu'un tel amendement ne soit pas en contradiction 
avec les dispositions de la Convention. Ces amendements entrent en vigueur a la date decidee par le Conseil 
a la meme majorite. Le President du Conseil informe tous les Etats Membres et le Directeur general de 
!'Organisation des Nations Unies pour !'Education, la Science et la Culture des amendements ainsi adoptes 
et de la date dt;: leur entree en vigueur. 
Article XI 
Differends 
Tout differend entre deux ou plusieurs Etats Membres au sujet de !'interpretation ou de l'application 
de la presente Convention qui ne pourra etre regle par l'entremise du Conseil sera soumis a la Cour 
Internationale de Justice, a moins que Jes Etats Membres interesses n'acceptent d'un commun accord 
Un autre mode de reglement. 
Article XII 
Retrait 
Apres que la presente Convention aura ete en vigueur pendant sept annees, tout Etat Membre pourra, 
sous reserve des dispositions du paragraphe 4 de !'Article III, notifier par ecrit au President du Conseil 
19 
I I 
Organization and such withdrawal shall take effect at the end of the financial year following that in which 
notice is given, or at such later date as the Member State proposes. 
Article XIII 
Non-fulfilment of Obligations 
If a Member State fails to fulfil its obligations under this Convention, it shall cease to be a member 
of the Organization on a decision of the Council taken by a two-thirds majority of all the Member States. 
Article XIV 
Dissolution 
The Organization shall be dissolved if at any time there are less than five Member States. It may be 
dissolved at any time by agreement between the Member States. Subject to any agreement which may 
be made between Member States at the time of dissolution, the State on the territory of which the seat 
of the Organization is at that time established shall be responsible for the liquidation, and the surplus 
shall be distributed among those States which are members of the Organization at the time of the dissolu-
tion in proportion to the contributions actually made by them from the dates of their becoming parties 
to this Convention. In the event of a deficit, this shall be met by the existing Member States in the same 
proportions as those in which their contributions have been assessed for the financial year then current. 
Article XV 
Signature 
This Convention and the annexed Financial Protocol, which is an integral part thereof, shall be 
open for signature until the thirty-first of December, 1953, by any State which satisfies the conditions 
laid down in paragraph I of Article III. 
Article XVI 
Ratification 
1. This Convention and the annexed Financial Protocol shall be subject to ratification. 
2. Instruments of ratification shall be deposited with the Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. 
Article XVII 
Accession 
1. Any State, not a signatory of this Convention, which satisfies the conditions laid down in para-
graphs 1 or 2 of Article III may accede to the Convention and the Financial Protocol as from the first 
of January, 1954. 
2. Instruments of accession shall be deposited with the Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. 
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qu'il sc retire de !'Organisation et ce retrait prend effet soit a la fin de J'exercice financier qui suit celui 
au cours duquel la notification a ete faite, soit a toute date ultericure que l'Etat Membre propose. 
Article XIII 
Inexecution des obligations 
Tout Etat Membre qui ne remplit pas les obligations decoulant de la presente Convention cesse 
d'etre membre de l'Organisation a Ia suite d'une decision du Conseil prise a la majorite des deux tiers 
de tous les Etats Membres. 
Article XIV 
Dissolution 
L'Organisation sera dissoute si le nombre des Etats Membres se reduit a moins de cinq. Elle pourra 
etre dissoute a tout moment par accord entre les Etats Membres. Sous reserve de tout accord qui pourrait 
etre conclu entre Jes Etats Membres au moment de la dissolution, l'Etat sur le territoire duquel se trouvera 
le siege de J'Organisation a ce moment sera responsable de la liquidation et l'actif sera reparti entre Jes 
Etats Membres de ]'Organisation au moment de la dissolution au prorata des contributions effectivement 
versees par eux depuis qu 'ils sont parties a la presente Convention. En cas de passif, celui-ci sera pris 
en charge par ces memes Etats au prorata des contributions fixees pour l'exercice financier en cours. 
Article XV 
Signature 
La presente Convention et le Protocole financier annexe qui en est une partie integrante seront, 
jusqu'au 31 decembre 1953, ouverts a la signature de tout Etat remplissant Ies conditions etablies au 
paragraphe I de I' Article III. 
Article XVI 
Ratification 
I. La presente Convention et le Protocole financier annexe sont soumis a ratification. 
2. Les instruments de ratification seront deposes aupres du Directeur general de !'Organisation 
des Nations Unies pour !'Education, Ia Science et Ia Culture. 
Article XVII 
Adhesion 
l. Tout Etat non-signataire de Ia presente Convention et du Protocole financier annexe peut y 
adherer des le ter janvier 1954 s'il remplit Ies conditions fixees par Ies paragraphes I ou 2 de !'Article III. 
2. Les instruments d'adhesion seront deposes aupres du Directeur general de !'Organisation des 
Nations Unies pour !'Education, la Science et Ia Culture. 
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Article XVIII 
Entry into force 
1. This Convention and the annexed Financial Protocol shall enter into force when seven States 
have ratified, or acceded to, these instruments, provided that: 
(a) the total of their percentage contributions on the scale set out in the Annex to the Financial 
Protocol amounts to not less than seventy-five per cent; and 
(b) Switzerland, being the country in which the seat of the Organization is to be established, 
shall be among such seven States. 
2. This Convention and the annexed Financial Protocol shall enter into force for any other 
signatory or acceding State on the deposit of its instrument of ratification or accession, as the case may be. 
Article XIX 
Notifications 
1. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
shall notify all signatory and acceding States, and all other States which took part in the Conference 
for the organization of studies concerning the establishment of a European Nuclear Research Laboratory 
held at Paris in December, 1951, and at Geneva in February, 1952, of the deposit of each instrument of 
ratification or accession, and of the entry into force of this Convention. 
2. The President of Council shall notify all Member States and the Director-General of the United 




The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
shall, upon the entry into force of this Convention, register it with the Secretary-General of the United 
Nations in accordance with Article 102 of the Ch:a.rter of the United Nations. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, having been duly authorized thereto 
by their respective Governments, have signed this Convention. 
Done at Paris, this first day of July, 1953, in the English and French languages, both texts being 
equally authoritative, in a single original, which shall be deposited in the archives of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, the Director-General of which shall transmit a certified 
copy to all signatory and acceding States and to all other States which took part in the Conference for 











Entree en vigueur 
1. La presente Convention et le Protocole financier annexe entreront en vigucur quand sept Etats 
auront ratifie ces instruments ou y auront adhere, a condition: 
(a) que le total de leurs contributions selon le bareme figurant a I' Annexe du Protocole financier 
atteigne au moins 75 %; et 
(b) que la Suisse, pays sur le territoire duquel se trouvera le siege de !'Organisation, figure 
parmi ces sept Etats. 
2. Pour tout autre Etat signataire ou adherent, la Convention et le Protocole financier annexe 
entreront en vigueur a la date du depot de son instrument de ratification ou d'adhesion. 
Article XIX 
Notifications 
1. Le depot de chaque instrument de ratification ou d'adhesion et l'entree en vigueur de la presente 
Convention seront notifies par le Directeur general de !'Organisation des Nations Unies pour !'Education, 
la Science et la Culture aux Etats signataires ou adherents, ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part a la 
Conference pour !'organisation des etudes concernant l'etablissement d'un laboratoire europeen de 
recherches nucleaires reunie a Paris en decembre 1951 et a Geneve en fevrier 1952. 
2. Le President du Conseil adressera une notification a tous Jes Etats Membres et au Directeur 
general de !'Organisation des Nations Unies pour !'Education, la Science et la Culture chaque fois qu'un 
Etat Membre se retirera de l'Organisation ou cessera d'en faire partie. 
Article XX 
Enregistrement 
Des l'entree en vigueur de la presente Convention, le Directeur general de !'Organisation des Nations 
Unies pour !'Education, la Science et la Culture la fera enregistrer aupres du Secretaire general des Nations 
Unies, confonnement a l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. 
EN FOi DE QUOI les representants soussignes, dument autorises a cet effet par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signe la presente Convention. 
Fait a Paris, ce premier juillet 1953, dans Jes langues anglaise et fran~aise, Jes deux textes faisant 
egalement foi, en un exemplaire unique qui sera depose dans les archives de !'Organisation des Nations 
Unies pour !'Education, la Science et la Culture. Le Directeur general de cette Organisation delivrera 
une copie certifiee conforme aux Etats signataires ou adherents ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part 
a la Conference pour !'organisation des etudes concernant l'etablissement d'un laboratoire europeen 




annexed to the Convention for the Establishment 
of a European Organization for Nuclear Research 
As amended 
PROTOCOLE FINANCIER 
annexe a la Convention pour l'etablissement d'une 
Organisation europeenne pour la Recherche nucleaire 




annexed to the Convention for the Establishment 
of a European Organization for Nuclear Research 
THE ST ATES parties to the Convention for the Establishment of a European Organization for 
Nuclear Research (hereinafter referred to as "the Convention"), 
DESIRING to make provision for the financial administration of the said Organization, 
HA VE AGREED as follows: 
Article 1 
Budget 
(I) The financial year of the Organization shall run from the first of January to the thirty-first 
of December. 
(2) Each Director-General shall not later than the first of September in each year submit to the 
Council for consideration and approval detailed estimates of income and expenditure for the following 
financial year. 
(3) Estimates of income and expenditure shall be divided under general headings. Transfers 
within the budget shall not be permitted except by authority of the Finance Committee referred to in 
Article 3. The exact form of the estimates shall be determined by the Finance Committee on the advice 
of the Directors-General. 
Article 2 
Supplementary Budget 
The Council may require a Director-General to present supplementary or revised budget estimates 
if circumstances make it necessary. No proposal involving additional expenditure shall be deemed 
to be approved by the Council until it has approved an estimate submitted by the appropriate Director-
General of the additional expenditure involved. 
Article 3 
Finance Committee 
(1) The Finance Committee, established by paragraph 12 of Article V of the Convention, shall be 
composed of representatives of all Member States. 
(2) The Finance Committee shall, in reaching its decisions, follow the rules for voting and quorum 
prescribed for the Council in Article V of the Convention. 
(3) This Committee shall examine the budget estimates of the Directors-General, after which they 













annexe a la Convention pour l'etablissement d'une 
Organisation europeenne pour la Recherche nucleaire 
LES ETATS parties a la Convention pour l'etablissement d'une Organisation europeenne pour la 
Recherche nucleaire (ci-dessous denommee «Ia Convention»), 
DESIREUX d'arreter des dispositions relatives a !'administration financiere de !'Organisation, 
SONT CONVENUS de ce qui suit: 
Article 1 
Budget 
(I) L'exercice financier de !'Organisation va du }er janvier au 31 decembre. 
(2) Chaque Directeur general soumet au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard le 
1 er septembre de chaque annee, des previsions detaillees de recettes et de depenses pour l'exercice financier 
suivant. 
(3) Les previsions de recettes et de depenses sont groupees par chapitres. Les virements a l'interieur 
du budget sont interdits, sauf autorisation du Comite des Finances prevu a I' Article 3. La forme precise des 
previsions budgetaires est determinee par le Comite des Finances sur I 'a vis des Directeurs generaux. 
Article 2 
Budget additionnel 
Si les circonstances I 'exigent, le Conseil peut demander a un Directeur general de presenter des pre-
visions budgetaires additionnelles OU revisees. Aucune proposition dont !'execution entraine des depenses 
supplementaires ne sera tenue pour approuvee par le Conseil, a moins qu'il n'ait egalement approuve, 
sur proposition du Directeur general interesse, les previsions de depense correspondantes. 
Article 3 
Comite des Finances 
(I) Le Comite des Finances, cree en vertu du paragraphe 12 de I' Article V de la Convention, com-
prend des representants de tous les Etats Membres. 
(2) Pour ses decisions, le Comite des Finances suit les regles de vote et de quorum prevues pour 
le Conseil a I' Article V de la Convention. 
(3) Le Comite examine les previsions budgetaires etablies par les Directeurs generaux, qui sont 




(1) For the period ending on the thirty-first of December, 1954, the Council shall make provisional 
budgetary arrangements, which shall be met by contributions as provided for in paragraph (1) of the 
Annex to this Protocol. 
(2) For the financial years 1955 and 1956, approved budget expenditure shall be met by contribu-
tions from Member States, which shall be assessed in the same proportions as the percentage figures 
set out in paragraph (2) of the Annex to this Protocol, it being understood that the provisos mentioned in 
(i) and (ii) of sub-paragraph (b) of paragraph 1 of Article VII of the Convention shall apply. 
(3) From the first of January, 1957, approved budget expenditure shall be met by contributions 
from Member States as provided for in Article VII of the Convention. 
(4) When any State, whether on becoming a member of the Organization or later, first participates 
in a programme of activities, the contributions of the other Member States concerned shall be reassessed 
and the new scale shall take effect as from the beginning of the current financial year. Reimbursements 
shall be made, if necessary, to ensure that the contributions paid by all the Member States for that year 
are in conformity with the new scale. 
(5) (a) The Finance Committee shall in consultation with the Directors-General determine the 
terms on which payments in respect of contributions shall be made consistently with the 
proper financing of the Organization. 
(b) Each Director-General shall thereafter notify Member States of the amount of their con-
tributions and of the dates on which payments shall be made. 
Article 5 
Currency of Contributions 
(1) The budget of the Organization shall be expressed in the currency of the country in which the 
seat of the Organization is established. 
(2) The Council shall, by a two-thirds majority of all the Member States, determine the payments 
arrangements and the currency or currencies in which the contributions of the Member States shall be 
made. 
Article 6 
Working Capital Funds 
The Council may establish working capital funds. 
Article 7 
Financial Rules 
After consultation with the Finance Committee, the Council shall, by a two-thirds majority of all 
the Member States, adopt rules for the financial administration of the Organization, which shall constitute 






(1) Pour la periode se terminant le 31 decembre 1954, le Conseil etablira des previsions budgetaires 
provisoires dont les depenses seront couvertes par des contributions fixees conformement aux dispositions 
du paragraphe (I) de !'Annexe au present Protocole. 
(2) Pour les exercices financiers de 1955 et 1956, !es depenses figurant dans le budget approuve 
par le Conseil seront couvertes par les contributions des Etats Membres en proportion des pourcentages 
indiques au paragraphe (2) de I 'Annexe au present Protocole, etant cntendu que les dispositions sous 
(i) ct (ii) de l'alinea (b) du paragraphe 1 de !'Article VII de la Convention s'appliqueront. 
(3) A partir du 1 er janvier 1957, les depenses figurant dans le budget approuve par le Conseil seront 
couvertes par les contributions des Etats Membres selon !es dispositions de I' Article VII de la Convention. 
(4) Lorsqu'un Etat, au moment ou il devient membre de !'Organisation ou par la suite, commence 
a participer a un programme, les contributions des autres Etats Membres interesses sont revisees et le 
nouveau bareme prend effet des le debut de l'exercice financier en cours. Des remboursements seront 
effectues dans la mesure necessaire pour adapter les contributions de tous les Etats Membres au nouveau 
bareme. 
(5) (a) Apres avoir pris l'avis des Directeurs generaux, le Comite des Finances fixe les modalites 
de paiement des contributions en vue d'assurer un bon financement de !'Organisation. 
(b) Chaque Directeur general communique ensuite aux Etats Membres le montant de leurs 
contributions et les dates auxquelles les versements doivent etre effectues. 
Article 5 
Monnaie pour le paiement des contributions 
(1) Le budget de !'Organisation est etabli dans la monnaie du pays ou l'Organisati.on a son siege. 
(2) Le Conseil, a la majorite des deux tiers de tous Jes Etats Membres, determine les modalites de 
paiement et la ou les monnaies dans lesquelles les contributions des Etats Membres sont payees. 
Article 6 
Fonds de roulement 
Le Conseil peut instituer des fonds de roulement. 
Article 7 
Reglement financier 
Apres consultation du Comite des Finances, le Conseil, a la majorite des deux tiers de tous les Etats 
Membres, adopte Jes regles applicables a !'administration financiere de !'Organisation, qui constituent 
le Reglement financier. 
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Article 8 
Accounts and Auditing 
(1) Each Director-General shall keep an accurate account of all receipts and disbursements. 
(2) The Council shall appoint auditors who will serve for three years in the first instance and may 
be reappointed. The auditors shall examine the accounts of the Organization, particularly in order 
to certify that the expenditure has conformed, within the limits specified in the Financial Rules, to the 
provisions made in the budget, and shall discharge such other functions as are set out in the Financial 
Rules. 
(3) Each Director-General shall furnish the auditors with such information and help as they may 
require to carry out their duties. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, having been duly authorized thereto 
by their respective Governments, have signed this Protocol. 
Done at Paris, this first day of July, 1953, in the English and French languages, both texts being 
equally authoritative, in a single original, which shall be deposited in the archives of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, the Director-General of which shall transmit a certified 
copy to all signatory and acceding States and to all other States which took part in the. Conference for 




Comptes et verifications 
(1) Chaque Directeur general fait etablir un compte exact de toutes Jes recettes et depenses. 
(2) Le Conseil designe des commissaires aux comptes, dont le premier mandat est de trois ans et 
peut etre renouvele. Ces commissaires sont charges d'examiner Jes comptes de !'Organisation, notamment 
en vue de certifier que les depenses ont ete conformes aux previsions budgetaires, dans Jes limites fixees 
par le Reglement financier. Ils accomplissent toute autre fonction definie dans le Reglement financier. 
(3) Chaque Directeur general fournit aux commissaires aux comptes toutes Jes informations et 
!'assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leur tiiche. 
EN FOi DE QUOI Jes representants soussignes, dument autorises a cet effet par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signe le present Protocole. 
Fait a Paris, ce premier juillet 1953, dans Jes langues anglaise et francaise, !es deux textes faisant 
egalement foi, en un exemplaire unique qui sera depose dans les archives de !'Organisation des Nations 
Unies pour !'Education, la Science et la Culture. Le Directeur general de cette Organisation delivrera 
une copie certifiee conforme aux Etats signataires ou adherents, ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part 




(I) Contributions for the period ending on the 31st of December, 1954. 
{a) The States which are parties to the Convention on the date of its entry into force, together with 
any other States which may become members of the Organization during the period ending 
on the 31st of December, 1954, shall between them contribute the whole of the sums required 
by such provisional budgetary arrangements as the Council may make under paragraph {I) 
of Article 4. 
(b) The contributions of the States which are members of the Organization when the Council 
first makes such provisional budgetary arrangements shall be provisionally assessed on the 
basis set out in paragraph (2) of Article 4, subject to the provisos mentioned in (i) and (ii) 
of sub-paragraph tb) of paragraph 1 of Article VII of the Convention, except that in proviso (i) 
thirty per cent shall be deemed to be substituted for twenty-five per cent.* 
(c) The contributions of the States which become members of the Organization during the period 
between the first occasion on which provisional budgetary arrangements have been made and 
the 31st of December, 1954, shall be provisionally assessed in such a manner that the relative 
proportions between the provisional contributions of all Member States are the same as between 
the percentage figures set out in paragraph (2) of this Annex. Such contributions will serve either, 
as provided for in sub-paragraph (d) below, to reimburse subsequently part of the provisional 
contributions previously paid by the other Member States, or to meet additional budgetary 
appropriations approved by the Council during that period. 
(d) The final contributions due for the period ending on the 31st of December, 1954, from all the 
States which are members of the Organization on that date shall be retroactively assessed after 
that date on the basis of the total budget for the said period, so that they shall be those which 
they would have been if all these States had become parties to the Convention on the date of 
its entry into force. Any sum paid by a Member State in excess of its contribution thus retro-
actively assessed shall be placed to the credit of the Member State. 
(e) If all the States specified in the scale set out in paragraph (2) of this Annex have become members 
of the Organization before the 31st of December, 1954, their percentage conlributions to the 
total budget for that period shall be those set out in that scale. 





Federal Republic of Germany 
Greece . . . 





United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
















•This provision refers to the original text of Article VII.I (b} (i) of the Convention which read as follows: "No Member 
State shall, in respect of the basic programme, be required to pay contributions in excess of twenty-five per cent of the total 














( l) Contributions pour la periode se terminant le 31 decembre 1954. 
(a) Les Etats qui seront parties a la Convention a la date de son entree en vigueur et ceux qui 
deviendront membres de !'Organisation au cours de la periode se terminant le 31 decembre 1954 
supporteront ensemble la totalite des depenses figurant dans Jes mesures budgetaires provisoires 
que le Conseil pourra etablir selon le paragraphe (1) de !'Article 4. 
(b) Les contributions des Etats qui seront membres de !'Organisation au moment ou le Conseil 
etablira pour la premiere fois de telles mesures budgetaires provisoires seront fixees, a titre 
provisoire, scion le paragraphe (2) de !'Article 4 en tenant compte des conditions (i) et (ii) 
de l'alinea (b) du paragraphe I de !'Article VII de la Convention, sauf que dans la condition (i) 
le chiffre de 25 % sera cense etre remplace par 30 %. * 
(c) Les contributions des Etats qui deviendront membres de !'Organisation entre Jes premieres 
mesures budgetaires provisoires et le 31 decembre 1954 seront fixecs a titre provisoire de telle 
sorte que Jes contributions de tous Jes Etats Membres soient proportionnelles aux pourcentages 
indiques au paragraphe (2) de la presente Annexe. Les contributions de ces nouveaux membres 
serviront soit, comme ii est prevu a l'alinea (d) ci-dessous, a rembourser ulterieurement une 
partie des contributions provisoires anterieurement versees par Jes autres Etats Membres, soit 
a couvrir de nouvelles allocations budgetaires approuvees par le Conseil au cours de cette periode. 
(d) Le montant definitif des contributions dues pour la periode se terminant le 31 decembre 1954 
par tous Jes Etats qui seront membres de !'Organisation a cette date sera etabli avec effet retro-
actif sur la base du budget d'ensemble de ladite periode, de telle sorte qu'il soit celui qu'il 
aurait ete si tous ces Etats avaient ete parties a la Convention au moment de son entree en vigueur. 
Toute somme payee par un Etat Membre en plus du montant fixe retroactivement pour sa 
contribution sera portee au credit de cet Etat. 
(e) Si tous Jes Etats mentionnes clans le bareme figurant au paragraphe (2) de la presente Annexe 
sont devenus membres de !'Organisation avant le 31 decembre 1954, Jes taux de leurs contri-
butions pour le budget d'ensernble de la periode seront ceux qui sont indiques dans ce barerne. 




Republiq ue federale d 'Allemagne 
Grece 





Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
















• Cette disposition se ref ere a la version originale de !'Article VII. I (b) (i) de la Convention, dont le texteetait le suivant: 
« Aucun Eta! Membre ne sera tenu de payer des contributions au programme de base depassant vingt-cinq pour cent du 




ZUR ERRICHTUNG EINER EUROPAISCHEN ORGANISATION 
FOR KERNFORSCHUNG 
F 
Das Dbereinkommen zur Errichtung einer Europiiischen Organisation fiir 
Kernforschung sowie das dem Dbereinkommen beigcfiigte Finanzprotokoll, die 
vom I. Juli bis 31. Dezember 1953 in Paris zur Unterzeichnung auflagen, sind am 
29. September 1954 in Kraft getreten. 
In der Folge wurden sowohl das Dbereinkommen als auch das dem Dber-
einkommen beigefiigte Finanzprotokoll abgeiindert. 
Auf der am 13. und 14. Dezember 1967 in Genf stattgefundenen Sechsund-
dreissigsten Sitzung empfahl der Rat der Organisation den Mitgliedstaaten die 
Annahme der in Dokument CERN/731/Rev. enthaltenen Anderungen des Dber-
einkommens. Diese Anderungen sind am 17. Januar 1971 in Kraft getreten. 
Auf der am 7. und 8. Oktober 1954 in Genf stattgefundenen Ersten Sitzung 
nahm der Rat der Organisation die in Dokument CERN/112 enthaltene Anderung 
des Finanzprotokolls an, die am 8. Oktober 1954 in Kraft getreten ist. 
Auf der am 22. Dezember 1970 in Genf stattgefundenen Fiinfundvierzigsten 
Sitzung nahm der Rat die in Dokument CERN/732/Rev. enthaltenen Anderungen 
des Finanzprotokolls an, die am 17. Januar 1971 in Kraft getreten sind. 
Die vorliegende revidierte Fassung des Dbereinkommens und des dem Dber-
einkommen beigefiigten Finanzprotokolls berlicksichtigt die oben angefiihrten 
Anderungen und stellt somit den deutschen Text des Dbereinkommens und des dem 
Dbereinkommen beigefligten Finanzprotokolls in der derzeit gliltigen Fassung 
dar, wie er vom Rat flir den Gebrauch der Organisation genehmigt wurde. 
Genf, 18. Januar 1971. 
Bezugnehmend auf den vom Rat in seiner Achtunddreissigsten Sitzung vom 19. 
und 20. Juni 1968 gefassten Beschluss iiber die Verwendung der deutschen Sprache 
wird nachstehend der deutsche Text des Obereinkommens sowie des dem Ober-
einkommen beigefiigten Finanzprotokolls in der revidierten Fassung wiedergegeben, 
der fiir den Gebrauch der Organisation genehmigt wurde. Die englische und fran· 
zosische Fassung sind jedoch allein authentisch. 
Pursuant to the Council's decision at its Thirty-eighth Session on 19 and 20 June 1968 
concerning the use of the German language, this is the German text of the Revised 
Convention and Financial Protocol annexed thereto approved for use by the 
Organization. The English and French texts alone, however, are authentic. 
Vu la decision prise par le Conseil a sa trente-huitieme session, les 19 et 20 juin 1968, 
au sujet de l'emploi de la langue allemande, le present document constitue le texte 
allemand de la Convention et du Protocole financier annexe revises qui est approuve 
pour utilisation par I 'Organisation. Les textes en anglais et en fran~ais restent 
seuls authentiques. 
t!BEREINKOMMEN 
zur Errichtung einer Europaischen Organisation fiir Kernforschung 
DIE VERTRAGSSTAATEN dieses Vbereinkommens, 
EINGEDENK der am 15. Februar 1952 in Genf zur Unterzeichnung aufgelegten Vereinbanmg 
iiber die Bildung eines Rates von Vertretern europaischer Staaten zur Planung eines internationalen 
Laboratoriums und zur Organisierung anderer Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kern-
forschung; 
EINGEDENK der am 30. Juni 1953 in Paris unterzeichneten Erganzungsvereinbarung zur Verliin-
gerung der genannten Vereinbarung und 
IN DEM WUNSCHE, nach Artikel III Absatz 2 der genannten Vereinbarung vom 15. Februar 1952 
ein Vbereinkommen zur Errichtung einer Europiiischen Organisation fiir Kernforschung zu schliessen, 
das die Grilndung eines internationalen Laboratoriums zur Durchfiihrung eines abgestimmten Programms 
rein wissenschaftlicher und grundlegender Forschung iiber Teilchen hoher Energie urnfasst, 
HABEN folgendes VEREINBART: 
Artikel I 
Errichtung der Organisation 
1. Hiermit wird eine Europiiische Organisation fiir Kernforschung errichtet (im folgenden als 
,, Organisation " bezeichnet). 
2. Sitz der Organisation ist Genf, sofern nicht der in Artikel IV genannte Rat spiiter mit Zweidrittel-
mehrheit aller Mitgliedstaaten beschliesst, ihn an einen Ort zu verlegen, wo sich ein weiteres der in Artikel II 
Absatz 2 Buchstabe a genannten Laboratorien befindet. 
Artike/ II 
Ziele 
1. Die Organisation hat die Zusammenarbeit europaischer Staaten auf dem Gebiet der rein wissen-
schaftlichen und grundlegenden Kernforschung sowie der hiermit wesentlich zusammenhiingenden 
Forschung zurn Ziel. Die Organisation befasst sich nicht mit Arbeiten fiir militiirische Zwecke; die Ergeb-
nisse ihrer experimentellen und theoretischen Arbeiten werden veroffentlicht oder anderweit allgemein 
zuglinglich gemacht. 
2. Hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Zusammenarbeit beschriinkt sich die Organisation auf 
folgende Tiitigkeiten: 
(a) den Bau und den Betrieb eines oder mehrerer internationaler Laboratorien (im folgenden 
als,, Laboratorien "bezeichnet) fiir Forschungen ilber Teilchen hoher Energie einschliesslich 
der kosmischen Strahlen. Zu jedem Laboratorium gehoren 
(i) ein oder mehrere Teilchenbeschleuniger; 
(ii) die Hilfsgerate, die zur Durchfiihrung der Forschungsprogramme mit den unter 
der Ziffer i genannten Anlagen erforderlich sind; 
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(iii) die Gcbaude, die zur Unterbringung der unter den Ziffern i und ii genannten Aus-
riistung sowie fiir die Verwaltung der Organisation und die Wahrnehmung ihrer 
sonstigen Aufgaben crforderlich sind; 
(b) die Organisicrung und Forderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Kernforschung, und zwar auch ausserhalb der Laboratoricn. Diese Zusammenarbcit 
kann insbesondere folgende Bereiche umfassen: 
(i) Arbeiten auf dem Gebiet der theoretischen Kernphysik; 
(ii) die Forderung der Beziehungen zwischen Wissenschaftlern, den Austausch von 
Wissenschaftlern, die Verbreitung von Informationen sowie die Ermoglichung der 
weiteren Ausbildung von Forschern; 
(iii) Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen und Beratung derselben; 
(iv) Arbeiten auf dem Gebiet der kosmischen Strahlen. 
3. Die Tatigkeit der Organisation erstreckt sich auf folgende Arbeitsprogramme: 
(a) das Programm, welches in ihrem Laboratorium in Genf durchgefilhrt wird; es umfasst 
ein Protonen-Synchrotron filr Energien iiber 10 Gigaelektronenvolt (1010 eV) und ein 
Synchrozyklotron filr Encrgien von 600 Millionen Elektronenvolt (6 x 10s eV); 
lb) das Programm filr den Bau und de9' Betrieb der sich kreuzenden Speicherringe, die mit 
dem unter Buchstabe a beschriebenen Protonen-Synchrotron verbunden sind; 
(c) das Programm filr den Bau und den Betricb eines Laboratoriums mit einem Protonen-
Synchrotron fiir Energien von etwa 300 Gigaelektronenvolt (3 x 1011 e V); 
(d) jedes weitere Programm im Sinne von Absatz 2. 
4. Die in Absatz 3 Buchstaben c und d genannten Programme bediirfen der Zustimmung des Rates 
mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten. Gleichzeitig mit seiner Zustimmung legt der Rat das Pro-
gramm fest und erliisst die filr die ordnungsgemasse Durchfiihrung des Programms notwendigen verwal-
tungstechnischen, finanziellen und sonstigen Vorschriften. 
5. Alle Anderungen an einem festgelegten Programm bedilrfen der Zustimmung des Rates mit 
Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten. 
6. Bis zu dem vom Rat mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten festgesetzten Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme des in Absatz 3 Buchstabe c genannten Beschleunigers ist das in Absatz 3 Buchstabe a 
genannte Programm das Grundprogramm der Organisation. Von diesem Zeitpunkt an wird das in 
Absatz 3 Buchstabe c genannte Programm ebenfalls Teil des Grundprogramms, und der Rat kann mit 
Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten beschliessen, dass das in Absatz 3 Buchstabe a genannte Pro-
gramm nicht mehr Teil des Grundprogramms sein soil, vorausgesetzt, dass kein an diesem Programm 
beteiligter Mitgliedstaat dagegen stimmt. 
7. Die Laboratorien arbeiten im Rahmen ihrer Arbeitsprogramme im grosstmoglichen Umfang 
mit Laboratorien und Einrichtungen in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten zusammen. Soweit es 
sich mit den Zweckcn der Organisation vereinbaren Iasst, haben die Laboratorien bestrebt zu sein, For-
schungsarbeiten zu vermeiden, die bereits in den genannten Laboratorien oder Einrichtungen durch-
gefiihrt werden. 
Artikel Ill 
Bedingungen filr die Mitgliedschaft 
1. Staaten, die Vertragsparteien der in der Praambel genannten Vereinbarung vom 15. Februar 
1952 sind oder an den durch diese Vereinbarung errichteten Rat Geld- oder Sachbeitrage geleistet und 
tatsachlich an seinen Arbeiten teilgenommen haben, konnen Mitglieder der Organisation werden, indem 













2. (a) Weitere Staaten kann der in Attikel IV genannte Rat <lurch einstimmigen Beschluss aller 
Mitgliedstaaten zur Organisation zulassen. 
(b) Wiinscht ein Staat nach Massgabe des Buchstabens a Mitglied der Organisation zu werden, 
so setzt er den Prasidenten des Rates hiervon in Kenntnis. Der Priisident benachrichtigt 
alle Mitgliedstaaten von diesem Antrag, und zwar spatestens drei Monate bevor er im Rat 
erortert wird. Die vom Rat zugelassenen Staaten konnen <lurch Beitritt zu diesem Oberein-
kommen nach Artikel XVII Mitglied der Organisation werden. 
3. Jeder Mitgliedstaat gibt dem Prasidenten des Rates schriftlich die Arbeitsprogramme bekannt, 
an denen er teilnehmen mochte. Ein Staat kann nicht Mitglied der Organisation werden oder bleiben, 
wenn er nicht mindestens an einem der Arbeitsprogramme teilnimmt, die zum Grundprogramm gehoren. 
4. Der Rat kann mit Zweidrittclmehrhcit aller Mitgliedstaaten fiir die Beteiligung an cinem Arbeits-
programm eine anfiingliche Mindestdauer festsetzen und zugleich die finanziellen Verpflichtungen be-
grenzen, die fiir dieses Programm wahrend der Mindestbeteiligungsdauer iibernommen werden diirfen. 
Mit dcr gleichen Stimmenmehrheit kann der Rat eine Anderung der urspriinglich festgesetzten Mindest-
beteiligungsdauer sowie der Ausgabenbegrenzung beschliessen, vorausgesetzt, dass kein an dem Programm 
teilnehmender Mitgliedstaat dagegen stimmt. Unter Beachtung der festgesetzten Mindestbeteiligungsdauer 
kann cin Mitgliedstaat jederzeit dem Prasidenten des Rates seinen Riicktritt von einem Programm 
schriftlich notifizieren; dieser Riicktritt wird am Ende des auf das Rechnungsjahr der Notifikation folgenden 
Rechnungsjahrcs oder zu einem von dem Mitgliedstaat vorgeschlagenen spateren Zeitpunkt wirksam. 
5. Liiuft ein Arbeitsprogramm aus, so ist der Rat fiir seine Abwicklung verantwortlich, vorbehaltlich 
einer Vereinbarung, die gegebenenfalls in diesem Zeitpunkt zwischen den an dem betreffenden Programm 
teilnehmenden Mitgliedstaaten getroffen wird, sowie vorbehaltlich der einschliigigen Bestimmungen einer 
etwa bestehenden Vereinbarung zwischen der Organisation und den Staaten, in deren Hoheitsgebieten 
das Programm durchgefiihrt wird. Bin etwaiger Dberschuss ist unter diejenigen Mitgliedstaaten zu ver-
teilen, die im Zeitpunkt der Beendigung am Programm teilnehmen, und zwar im Verhiiltnis der gesam-
ten von ihnen zu dem betreffenden Programm tatsachlich entrichteten Beitriige. Ergibt sich ein Fehl-
betrag, so ist er von denselben Migliedstaaten im Verhaltnis ihrer fiir das dann laufende Rechnungs-
jahr festgesetzten Beitrage zum Programm zu decken. 
6. Zurn Zwecke der Durchfiihrung der Arbeitcn der Organisation erleichtern die Mitgliedstaaten 
den Austausch von Personen und einschliigigen wissenschaftlichen und technischen Informationen, 
~oweit dadurch 
(a) die Anwendung der Gesetze und sonstigen Vorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Ein-
reise in ihr Hoheitsgebiet, den Aufenthalt darin oder die Ausreise aus ihrem Hoheitsgebiet 
nicht beriihrt wird; 
(b) kein Mitgliedstaat verpflichtet ist, in seinem Besitz befindliche Informationen mitzuteilen 
oder deren Mitteilung zu gestatten, wenn nach seiner Auffassung eine derartige Mitteilung 
den Interessen seiner Sicherheit entgegensteht. 
Artikel IV 
Organe 
Die Organisation besteht aus einem Rat und fiir jedes Laboratorium einem durch entsprechendes 
Personal unterstiitzten Generaldirektor. 
Artikel V 
Der Rat 
1. Dem Rat gehoren hOchstens zwei Delegierte eines jeden Mitgliedstaates an, die bei Sitzungen des 
Rates von Beratern begleitet sein konnen. 
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2. Vorbehaltlich dieses Obereinkommens hat der Rat 
(a) die Richtlinien fiir die Arbeit der Organisation auf wissenschaftlichem, technischem und 
verwaltungstechnischem Gebiet festzulegen; 
(b) die Arbeitsprogramme der Organisation zu genehmigen; 
(c) gemiiss dem diesem Obereinkommen beigefiigten Finanzprotokoll mit Zweidrittelmehrheit 
der vertretenen und abstimmenden Mitgliedstaaten die Teile des Budgets (Haushaltsplans) 
zu verabschieden, die sich auf die verschiedenen Arbeitsprogramme beziehen, und die 
finanziellen Regelungen der Organisation festzulegen; 
(d) die Ausgaben der Organisation zu i.iberpri.ifen und deren durch Rechnungspriifer kontrol-
lierte Jahresabrechnungen zu genehmigen und zu veroffentlichen; 
(e) die erforderlichen Stellenplii.ne zu beschliessen; 
(f) einen oder mehrere Jahresberichte zu veroffentlichen; 
(g) die sonstigen Befugnisse und Aufgaben wahrzunehmen, die zur Durchfiihrung dieses 
Obereinkommens erforderlich sind. 
3. Der Rat tritt mindestens einmal jiihrlich an einem von ihm zu bestimmenden Ort zusammen. 
4. Jeder Mitgliedstaat hat im Rat eine Stimme. 
5. Soweit in diesem Obereinkommen nichts anderes vorgesehen ist, bediirfen die Beschliisse des 
Rates der einfachen Mehrheit der vertretenen und abstimmenden Mitgliedstaaten. 
6. Sieht dieses Obereinkommen oder das ihm beigefiigte Finanzprotokoll vor, dass eine Angelegen-
heit der Zustimmung des Rates mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten bedarf, und bezieht sich 
diese Angelegenheit unmittelbar auf ein Arbeitsprogramm, so muss die Mehrheit gleichzeitig eine Zweidrit-
telmehrheit aller an diesem Programm teilnehmenden Mitgliedstaaten sein. 
7. Soweit dieses Obereinkommen oder das ihm beigefiigte Finanzprotokoll nicht vorsehen, dass die 
Zustimmung des Rates zu einer Angelegenheit der Einstimmigkeit oder der Zweidrittelmehrheit aller 
Mitgliedstaaten bedarf, ist ein Mitgliedstaat in Angelegenheiten, die in den vom Rat nach Artikel II 
festgelegten Rahmen eines Programms fallen, nur dann stimmberechtigt, wenn er an diesem Programm 
teilnimmt oder wenn die Angelegenheit ein anderes Programrn unmittelbar beriihrt, an dem er teilnimmt. 
8. Ein Mitgliedstaat ist im Rat nicht stimmberechtigt, wenn sein rlickstiindiger Beitrag zu der 
Organisation die Hohe der Beitriige i.ibersteigt, die dieser Staat fiir das laufendc und das unmittelbar 
vorausgegangene Rechnungsjahr schuldet. Desgleichen ist er im Rat nicht stimmberechtigt in bezug auf 
.ein bestimmtes Arbeitsprogramm, wenn sein ruckstiindiger Beitrag zu diesem Programm die Hohe der 
Beitriige i.ibersteigt, die dieser Staat fiir das Jaufende und das unmittelbar vorausgegangene Rechnungs-
jahr schuldet. Diesem Mitgliedstaat kann jedoch der Rat mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten das 
Stimmrecht gewiihren, wenn er i.iberzeugt ist, dass der Zahlungsverzug auf Umstiinde zuruckzufi.ihren 
ist, die sich dem Einfluss dieses Staates entziehen. 
9. Fi.ir die Erorterung einer Angelegenheit im Rat ist die Anwesenheit von Delegierten der Mehrheit 
der in dieser Angelegenheit stimmberechtigten Mitgliedstaaten erforderlich. 
10. Im Rahmen dieses Obereinkommens gibt sich der Rat eine Geschiiftsordnung. 
11. Der Rat wiihlt einen Priisidenten und zwei Vizepriisidenten; sie bleiben ein Jahr im Amt und 
konnen hochstens zweimal hintereinander wiedergewiihlt werden. 
12. Der Rat setzt einen Wissenschaftsausschuss und einen Finanzausschuss sowie alle weiteren 
nachgeordneten Gremien ein, die fiir die Zwecke der Organisation, insbesondere fi.ir die Durchfiihrung 
und Koordinierung ihrer verschiedenen Programme, erforderlich sind. Der Rat beschliesst mit Zwcidrittel-
mehrheit aller Mitgliedstaaten i.iber die Einsetzung derartiger Gremien und ihren Aufgabenbcreich. 
lm Rahmen dieses Obereinkommens und des ihm beigefiigten Finanzprotokolls geben sich diese nach-





















13. Bereits vor der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunden konnen sich die in 
Artikel III Absatz 1 erwiihnten Staaten bis zum 31. Dezember 1954 in den Sitzungen des Rates vertreten 
!assen und an seinen Arbeiten teilnehmen. Dieses Recht umfasst nicht die Stimmberechtigung, es sei denn, 
dass der betreffende Staat nach Massgabe des Artikels 4 Absatz 1 des diesem Dbereinkommen beige-
fiigten Finanzprotokolls einen Beitrag zu der Organisation entrichtet hat. 
Artikel VI 
Generaldirektoren und Personal 
1. (a) Der Rat ernennt mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten auf eine bestimmte Zeit 
einen Generaldirektor fiir jedes Laboratorium; er kann diesen mit der gleichen Stimmen-
mehrheit entlassen. In bezug auf das unter seiner Leitung stehende Laboratorium ist jeder 
Generaldirektor das oberste Vollzugsorgan der Organisation und ihr gesetzlicher Vertreter. 
Hinsichtlich der finanziellen Verwaltung verfiihrt er nach Massgabe des diesem Dberein-
kommen beigefiigten Finanzprotokolls. Der Rat kann mit Zweidrittelmehrheit aller Mit-
gliedstaaten den Generaldirektoren einzeln oder gemeinsam die Befugnis ilbertragen, fiir 
die Organisation in anderen Angelegenheiten zu handeln. Jeder Generaldirektor legt dem 
Rat einen Jahresbericht vor und nimmt ohne Stimmrecht an allen Sitzungen des Rates teil. 
(b) Der Rat kann die Ernennung eines Generaldirektors nach Inkrafttreten dieses Dberein-
kommens oder nach dem spiiteren Freiwerden einer Stelle so lange aufschieben, wie er es fiir 
erforderlich halt. In diesem Falle ernennt der Rat anstelle des Generaldirektors eine Person, 
deren Befugnisse und Verantwortlichkeiten er bestimmt. 
2. Jedem Generaldirektor steht das vom Rat fiir erforderlich gehaltene und bewilligte wissenschaft-
liche, technische, Verwaltungs- und Biiropersonal zur Seite. 
3. Das Personal wird vom Rat auf Empfehlung deszustandigen Generaldirektors eingcstellt und entlas-
sen. Einstellungen und Entlassungen durch den Rat bediirfen einer Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten. 
Mit der gleichen Mehrheit kann der Rat den nach Artikel V Absatz 12 eingesetzten nachgeordneten 
Gremien so\\ie den Generaldirektoren Einstellungs- und Entlassungsbefugnisse ilbertragen. Beginn und 
Beendigung aller derartigen Arbeitsverhiiltnisse erfolgen nach Massgabe der vom Rat mit der gleichen 
Mehrheit anzunehmenden Personalordnung. Nicht zum Personal gehorende Personen, die vom Rat oder 
in seinem Auftrag eingeladen werden, in einem Laboratorium zu arbeiten, unterstehen dem betreffenden 
Generaldirektor und haben alien vom Rat erlassenen allgemeinen Vorschriften nachzukommen. 
4. Die Vcrantwortlichkeiten der Generaldirektoren und des Personals in bezug auf die Organisation 
haben ausschliesslich internationalen Charakter. Bei der Wahrnehmung ilirer Dienstobliegenheiten dilrfen 
sie von keiner Regierung und von keiner Stelle ausserhalb der Organisation Weisungen anfordern oder 
entgegennehmen. Die Mitgliedstaaten haben den internationalen Charakter der Verantwortlichkeiten 
der Generaldirektoren und des Personals zu beachten und dilrfen nicht versuchen, sie bei der Wahrneh-
mung ihrer Dienstobliegenheiten zu beeinflussen. 
Artikel VII 
Finanzielle Beitriige 
1. Jeder Mitgliedstaat triigt zum Kapitalaufwand und zu den laufenden Betriebskosten der Organi-
sation bei, und zwar 
(a) fiir die Zeit bis zum 31. Dezember 1956 nach dem diesem Dbereinkommen beigefiigten 
Finanzprotokoll und in der Folge 
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(b) nach Schliisseln, die alle drei Jahre vom Rat mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten 
beschlossen werden, und zwar auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovolksein-
kommens zu Faktorkosten eines jeden Mitgliedstaates wiihrend der Ietzten drei Jahre, fiir 
welche Statistiken vorliegen; hierbei gelten jedoch folgende Ausnahmen: 
(i) der Rat kann mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten fiir jedes Arbeitsprogramm 
als Hochstgrenze einen Prozentsatz festsetzen, den ein Mitgliedstaat im Rahmen der 
Gesamtsumme der vom Rat festgesetzten Beitriige zur Deckung der jiihrlichen Kosten 
dieses Programms zu zahlen hat. Ein demgemiiss fcstgesetzter Hochstsatz kann vom 
Rat mit der gleichen Mehrheit geiindert werden, vorausgesetzt, dass kein an diesem 
Programm teilnehmender Mitgliedstaat dagegen stimmt; 
(ii) der Rat kann mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten beschliessen, die beson-
deren Verhiiltnisse eines Mitgliedstaates zu beriicksichtigen und <lessen Beitrag den 
Gegebenheiten anzupassen. Besondere Verhiiltnisse im Sinne dieser Bestimmung sind 
vor allem dann gegeben, wenn das Volkseinkommen je Kopf der BevO!kerung eines 
Mitgliedstaates niedriger ist als ein vom Rat mit der gleichen Mehrheit beschlossener 
Betrag. 
2. Ist die Beteiligung der Organisation an einem nationalen oder multinationalen Vorhaben ein 
Arbeitsprogramm der Organisation, so gilt Absatz 1, sofern nicht der Rat mit Zweidrittelmehrheit aller 
Mitgliedstaaten etwas anderes bestimmt. 
3. Die von einem Mitgliedstaat nach Absatz I zu entrichtenden Beitriige werden nur fiir diejenigen 
Programme berechnet und verwendet, an denen er teilnimmt. 
4. (a) Der Rat verlangt von denjenigen Staaten, die nach dem 31. Dezember 1954 Vertragsparteien 
werden, ausser den Beitriigen fiir kiinftige Kapitalaufwendungen und fiir die laufenden 
Betriebskosten die Entrichtung eines besonderen Beitrags zu dem Kapitalaufwand, welcher 
der Organisation im Zusammenhang mit den Programmen, an denen sie teilnehmen, bereits 
entstanden ist. Einen entsprechenden Beitrag verlangt der Rat von Mitgliedstaaten fiir 
ein Programm, an dem sie nach <lessen Anlaufen erstmals teilnehmen. Die Hohe dieses 
besonderen Beitrags wird vom Rat mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten festgesetzt. 
(b) Aile nach Buchstabe a entrichteten Beitriige werden fiir die Senkung der Beitrage der anderen 
Mitgliedstaaten zu den betreffenden Programmen verwendet. 
5. Die aufgrund dieses Artikels geschuldeten Beitrage werden nach Massgabe des diesem -Oberein-
kommen beigefiigten Finanzprotokolls entrichtet. 
6. Ein Generaldirektor kann im Rahmen der ihm nach Artikel VI Absatz 1 Buchstabe a iibertra-
genen Befugnisse und vorbehaltlich etwaiger vom Rat erteilter Weisungen Schenkungen und Vermacht-
nisse fiir die Organisation annehmen, vorausgesetzt, dass sie keinen Bedingungen unterliegen, die mit 
den Zwecken der Organisation unvereinbar sind. 
Artikel VIII 
Zusammenarbeit mit der UNESCO und anderen Organisationen 
Die Organisation arbeitet mit der Organisation der Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur zusamrnen. Sie kann ferner aufgrund eines mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten 





Die Organisation hat Rechtspersonlichkeit im Mutterland jedes Mitgliedstaates. Der Organisation 
und den Vertretern der Mitgliedstaaten im Rat, den Mitgliedern aller nachgeordneten, nach Artikel V 
Absatz 12 eingesetzten Gremien, den Generaldirektoren sowie dem Personal der Organisation werden 
im Mutterland der Mitgliedstaaten aufgrund von Vereinbarungen, die zwischen der Organisation und 
jedem in Bctracht kommenden Mitgliedstaat zu schliessen sind, solche Vorrechte und Immunitiiten gewiihrt, 
die fiir die Wahrnehmung der Aufgaben dcr Organisation im gegenseitigen Einvernehmen moglicherweise 
fiir erforderlich gehalten werden. Die zwischcn der Organisation und den Mitgliedstaaten, in deren 
Hohcitsgebieten die Laboratorien der Organisation ihren Sitz haben, zu schliessenden Vereinbarungen 
enthalten ausser Bestimmungen iiber Vorrechte und Immunitiiten auch Bestimmungen zur Regelung 
der besonderen Beziehungen zwischen der Organisation und diesen Mitgliedstaaten. 
Artikel X 
Anderungen 
I. Der Rat kann den Mitgliedstaaten Anderungen dieses Dbereinkorpmens empfehlen. Jeder 
Mitgliedstaat, der eine Anderung vorzuschlagen wiinscht, notifiziert den Anderungsvorschlag dem Priisi-
denten des Rates. Der Priisident setzt alle Mitgliedstaaten von jedem ihm notifizierten Anderungsvorschlag 
in Kenntnis, und zwar spiitestens drei Monate bevor er vom Rat erortert wird. 
2. Jede vom Rat empfohlene Anderung dieses Dbereinkommens bedarf der schriftlichen Annahme 
<lurch alle Mitgliedstaaten. Die .Anderung tritt dreissig Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem der 
Priisident des Rates von alien Mitgliedstaaten cine Notifikation iiber die Annahme erhalten hat. Der 
Prasident setzt alle Mitgliedstaaten sowie den Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen 
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur von dem Zeitpunkt in Kenntnis, an dem die Anderung demnach 
in Kraft tritt. 
3. Der Rat kann <las diesem Dbereinkommen beigefiigte Finanzprotokoll mit Zweidrittelmehrheit 
aller Mitgliedstaaten iindern, sofern diese Anderung nicht im Widerspruch zu dem Dbereinkommen steht. 
Jede derartigc Anderung tritt zu dem vom Rat mit der gleichen Mehrheit beschlossenen Zeitpunkt in Kraft. 
Der Priisident des Rates setzt alle Mitgliedstaaten und den Generaldirektor der Organisation der Vereinten 
Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur von jeder derartigen Anderung und von dem Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens in Kenntnis. 
Artikel XI 
Streitigkeiten 
Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten iiber die Auslegung oder Anwendung dieses 
Dbereinkomm.ens, die nicht <lurch die guten Dienste des Rates beigelegt wird, ist dem Internationalen 




Nachdem dieses Dbereinkommen sieben Jahre lang in Kraft gewesen ist, kann ein Mitgliedstaat 
vorbehaltlich des Artikels III Absatz 4 dem Priisidenten des Rates schriftlich seinen Austritt aus der 
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Organisation notifizieren; der Austritt wird am Ende des auf das Rechnungsjahr der Notifikation folgenden 
Rechnungsjahres oder zu einem von dem Mitgliedstaat vorgeschlagenen spateren Zeitpunkt wirksam. 
Artikel XIII 
Nichterfiillung von Verpflichtungen 
Erfiillt ein Mitgliedstaat seine Verpflichtungen aus diesem Dbereinkommen nicht, so endet seine 
Mitgliedschaft in der Organisation aufgrund eines vom Rat zu fassenden Beschlusses, der einer Zweidrittel-
mehrheit aller Mitgliedstaaten bedarf. 
Artikel XIV 
Auftosung 
Die Organisation wird aufgelost, wenn die Anzahl der Mitgliedstaaten unter fiinf absinkt. Sie kann 
jederzeit durch Dbereinkunft der Mitgliedstaaten aufgelost werden. Vorbehaltlich einer Vereinbarung, 
die gegebenenfalls im Zeitpunkt der Auflosung zwischen den Mitgliedstaaten getroffen wird, ist der Staat, 
in <lessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der Organisation zu diesem Zeitpunkt befindet, fiir die Abwicklung 
verantwortlich; ein Dberschuss ist unter diejenigen Staaten zu verteilen, die im Zeitpunkt der Auflosung 
Mitglieder sind, und zwar im Verhiiltnis der Beitrage, die sie entrichtet haben, seit sie Vertragsparteien 
dieses Dbereinkommens wurden. Ergibt sich ein Fehlbetrag, so ist er von diesen Mitgliedstaaten im 
Verhaltnis ihrer fiir das dann laufende Rechnungsjahr festgesetzten Beitrage zu decken. 
Artikel XV 
Unterzeichnung 
Dieses Dbereinkommen und das beigefiigte Finanzprotokoll, welches Bestandteil dieses Dberein-
kommens ist, Iiegen bis zurn 31. Dezember 1953 zur Unterzeichnung fiir jeden Staat auf, der die Voratisset-
zungen des Artikels III Absatz 1 erfiillt. 
Artikel XVI 
Ratifizierung 
1. Dieses Dbereinkommen und das beigefiigte Finanzprotokoll bediirfen der Ratifizierung. 
2. Die Ratifikationsurkunden sind beim Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen 
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu hinterlegen. 
Artikel XVII 
Beitritt 
1. Jeder Staat, der dieses Dbereinkommen und das beigefiigte Finanzprotokoll nicht unterzeichnet 
hat, kann ihnen vom 1. Januar 1954 an beitreten, wenn er die Voraussetzungen des Artikels III Absatz 1 
oder 2 erfiillt. 
2. Die Beitrittsurkunden sind beim Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen fiir 




I. Dieses Obereinkommen und das beigefiigte Finanzprotokoll treten in Kraft, nachdem sieben 
Staaten sie ratifiziert haben oder ihnen beigetreten sind, vorausgesetzt, 
(a) dass die Summe ihrer Beitrage nach dem in der Anlage zum Finanzprotokoll angegebcnen 
Schlilssel mindestens 75 % betragt, und 
(b) dass sich die Schweiz als das Land, in dem die Organisation ihren Sitz haben wird, unter 
diesen sieben Staaten befindet. 
2. Fiir jeden weiteren Staat, der dieses Obereinkommen und das beigefiigte Finanzprotokoll unter-




1. Der Gencraldirektor der Organisation der Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur notifiziert alien Unterzeichner- und beitretenden Staaten sowie alien sonstigen Staaten, die an der 
Konferenz iiber die Durchfiihrung von Studien zur Errichtung eines europaischen Kernforschungs-
laboratoriums im Dezember 1951 in Paris und im Februar 1952 in Genf teilgenommen haben, die Hinter-
Jegung einer jeden Ratifikations- oder Beitrittsurkunde und das Inkrafttreten dieses Obereinkommens. 
2. Der Prasident des Rates notifiziert alien Mitgliedstaaten und dem Generaldirektor der Organi-




Nach dem lnkrafttreten dieses Obereinkommens liisst es der Generaldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur nach Artikel 102 der Charta der Vereinten 
Nationen bei deren Generalsekretar registrieren. 
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehOrig bevoll-
miichtigten Vertreter dieses Obereinkommen unterschrieben. 
GESCHEHEN zu Paris am 1. Juli 1953 in englischer und franzosischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv der Organisation der Vereinten Nationen 
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt wird; deren Generaldirektor iibermittelt allen Unter-
zeichner- und beitretenden Staaten sowie allen sonstigen Staaten, die an der Konferenz iiber die Durch-
fiihrung von Studien zur Errichtung eines europaischen Kernforschungslaboratoriums teilgenommen 
haben, eine beglaubigte Abschrift. 
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FINANZPROTOKOLL 
Anlage des Obereinkommens zur Errichtung einer 
Europaiscben Organisation fUr Kernforscbung 
FINANZPROTOKOLL 
Anlage des Dbereinkommens zur Errichtung einer 
Europiiischen Organisation fiir Kernforschung 
DIE VERTRAGSSTAATEN des Obereinkommens zur Errichtung einer Europiiischen Organisation 
fiir Kernforschung (im folgenden als ,, Obereinkommen " bezeichnet); 
VON DEM WUNSCHE GELEITET, Bestimmungen iiber die finanzielle Verwaltung der Organi-
sation zu treffen; 
HABEN folgendes VEREINBAR T: 
Artikel 1 
Budget (Haushalt) 
I. Das Rechnungsjahr der Organisation liiuft vom I. Januar bis zum 31. Dezember. 
2. Jeder Generaldirektor legt al\jiihrlich spiitestens am I. September dem Rat ins einzelne gehende 
Voranschliige iiber Einnahmen und Ausgaben fiir das folgende Rechnungsjahr zur Priifung und Genehmi-
gung vor. 
3. Die Voranschliige iiber Einnahmen und Ausgaben sind nach Kapiteln zu gliedern. Obertragungen 
innerhalb des Budgets sind nur mit Ermiichtigung des in Artikel 3 genannten Finanzausschusses zulassig. 




Der Rat kann einen Generaldirektor um Vorlage von zusiitzlichen oder abgeiinderten Voranschliigen 
ersuchen, wenn die Umstande dies erfordern. Jeder Vorschlag, dessen Durchfiihrung zusiitzliche Ausgaben 
mit sich bringt, gilt erst dann als vom Rat genehmigt, wenn dieser auch einen von dem zustiindigen General-
direktor vorgelegten Voranschlag fiir die entsprechenden Mehrausgaben genehmigt hat. 
Artikel 3 
Finanzausschuss 
I. Der nach Artikel V Absatz 12 des Obereinkommens eingesetzte Finanzausschuss besteht aus 
Vertretern aller Mitgliedstaaten. 
2. Bei seiner Beschlussfassung halt sich der Finanzausschuss an die in Artikel V des Obereinkommens 
fiir den Rat vorgeschriebenen Regeln iiber Abstimmung und Anwesenheit. 
3. Dieser Ausschuss priift die Voranschliige der Generaldirektoren und iibermittelt die Voranschliige 
mit seinem Bericht dem Rat. 
Artikel 4 
Beitriige 
I. Fiir den am 31. Dezember 1954 endenden Zeitabschnitt stellt der Rat vorliiufige Budgetansiitze 
auf, deren Ausgaben <lurch Beitriige nach Absatz l der Anlage zu diesem Protokoll zu decken sind. 
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2. Fi.ir die Rechnungsjahre 1955 und 1956 werden Ausgaben, die in dem vom Rat genehmigten 
Budget enthalten sind, durch Beitrii.ge der Mitgliedstaaten gedeckt, deren Hohe im Verhaltnis der in 
Absatz 2 der Anlage zu diesem Protokoll angegebenen Prozentsii.tze festgesetzt wird, wobei als vereinbart 
gilt, dass die Bestimmungen in Artikel Vll Absatz 1 Buchstabe b Ziffern i und ii des -Obereinkommes 
anwendbar sind. 
3. Vom 1. Januar 1957 an werden die Ausgaben, die in dem vom Rat genehmigten Budget vorgesehen 
sind, <lurch Beitriige der Mitgliedstaaten nach Artikel VII des -Obereinkommens gedeckt. 
4. Nimmt ein Staat erstmals an einem Arbeitsprogramm teil, gleichviel ob dies beim Erwerb der 
Mitgliedschaft in der Organisation oder spiiter geschieht, so werden die Beitriige der anderen betroffenen 
Mitgliedstaaten neu festgesetzt, und der neue Schlussel tritt mit Beginn des laufenden Rechnungsjahres in 
Kraft. Bereits gezahlte Betrii.ge werden erstattet, soweit dies zur Anpassung der von alien Mitgliedstaaten 
fi.ir das betreffende Jahr zu entrichtenden Beitriige an den neuen Schlussel erforderlich ist. 
5. (a) Der Finanzausschuss bestimmt nach Stellungnahme der Generaldirektoren die Modalitiiten 
der Beitragsentrichtung, um eine ordnungsgemiisse Finanzierung der Organisation sicher-
zustellen. 
(b) Danach teilt jeder Generaldirektor den Mitgliedstaaten die Hohe ihrer Beitriige und die 
Zahlungstermine mit. 
Artikel 5 
Wahrung der Beitragszahlungen 
1. Das Budget der Organisation wird in der Wiihrung des Landes aufgestellt, in dem die Organi-
sation ihren Sitz hat. 
2. Der Rat bestimmt mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten die Zahlungsmodalitiiten sowie 
die Wiihrung oder Wiihrungen, in denen die Beitrii.ge der Mitgliedstaaten zu entrichten sind. 
Artikel 6 
Betriebsmittelfonds 
Der Rat kann Betriebsmittelfonds einrichten. 
Artikel 7 
Finanzordnung 
Nach Beratung mit dem Finanzausschuss verabschiedet der Rat mit einer Zweidrittelmehrheit aller 
Mitgliedstaaten Vorschriften fiir die finanzielle Verwaltung der Organisation; sie sind deren Finanzordnung. 
Artikel 8 
Buchfiihrung und Rechnungsprilfung 
1. Jeder Generaldirektor sorgt fi.ir die richtige Verbuchung aller Einnahmen und Ausgaben. 
2. Der Rat ernennt auf zuniichst drei Jahre Rechnungspriifer, deren Auftrag erneuert werden kann. 
Sie priifen die Buchfi.ihrung der Organisation, insbesondere um zu bescheinigen, dass die Ausgaben 
im Rahmen der Finanzordnung den Budgetansiitzen entsprechen. Die Rechnungspriifer nehmen auch die 
sonstigen in der Finanzordnung angegebenen Aufgaben wahr. 
3. Jeder Generaldirektor erteilt den Rechnungspriifern alle Auskiinfte und gewiihrt ihnen jede 
Hilfe, deren sie zur Erfiillung ihrer Aufgaben bediirfen. 
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ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehOrig bevoll-
machtigten Vertreter dieses Protokoll unterschrieben. 
GESCHEHEN zu Paris am 1. Juli 1953 in englischer und franzosischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv der Organisation der Vereinten Nationen 
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt wird; deren Generaldirektor iibermittelt allen Unter-
zeichner- und beitretenden Staaten sowie allen sonstigen Staaten, die an der Konferenz iiber die Durch-
fiihrung von Studien zur Errichtung eines europaischen Kernforschungslaboratoriums teilgenommen 
haben, eine beglaubigte Abschrift. 
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ANLAGE 
(1) Beitrage fiir den am 31. Dezember 1954 endenden Zeitabschnitt: 
(a) Die Staaten, welche Vertragsparteien des Abkommens am Tage seines Inkrafttretens sind, 
sowie alle anderen Staaten , die wahrend des am 31. Dezember 1954 endenden Zeitabschnitts 
Mitglieder der Organisation werden, bringen zusammen die Gesamtheit der auf Grund der 
vom Rat gemass Artikel 4 Absatz 1 getroffenen vorlaufigen Haushaltsmassnahmen erforderlichen 
Bctrage auf. 
(b) Die Beitrage der Staaten, welche im Zeitpunkt der ersten derartigen vorlaufigen Haushaltsmass-
nahmen des Rates Mitglieder der Organisation sind, werden vorlaufig gemass Artikel 4 Absatz 2 
unter Beriicksichtigung der in Artikel VII Absatz 1 Buchstabe b Ziffern i und ii des Dber-
einkommens enthaltenen Bedingungen mit der Massgabe festgesetzt, <lass hinsichtlich der 
Einschrankung unter Ziff er i 25 % als <lurch 30 % ersetzt gilt. * 
(c) Die Festsetzung der Beitrage fiir die Staaten, die in der Zeit zwischen den ersten vorlaufigen 
Haushaltsmassnahmen und dem 31. Dezember 1954 Mitglieder der Organisation werden, 
erfolgt vorlaufig in der Weise, <lass die vorlaufigen Beitrage aller Mitgliedstaaten nach dem 
Verhaltnis der in Absatz 2 dieser Anlage angegebenen Prozentsatze berechnet werden. Die 
Beitrage dieser neuen Mitglieder dienen entweder, wie unter Buchstabe d vorgesehen, zur 
spateren Riickerstattung eines Teils der zuvor von den anderen Mitgliedstaaten entrichteten 
vorlaufigen Beitrage oder zur Deckung der vom Rat wahrend dieses Zeitraums genehmigten 
zusatzlichen Bereitstellungen von Haushaltsmitteln. 
(d) Der endgi.iltige Betrag der fiir den am 31. Dezember 1954 endenden Zeitraum von alien Staaten, 
die an dem genannten Tage Mitglieder der Organisation sind, geschuldeten Beitrage wird 
riickwirkend auf Grund des Gesamthaushalts fiir den betreffenden Zeitraum in der Weise fest-
gesetzt, dass er dem Betrage entspricht, der erhoben worden ware, wenn alle diese Staaten Ver-
tragsparteien des Abkommens im Augenblick seines Inkrafttretens gewesen waren. Jeder von 
einem Mitgliedstaat iiber den riickwirkend festgesetzten Beitrag hinaus entrichtete Betrag wird 
diesem Mitgliedstaat gutgeschrieben. 
(e) Sind alle in dem in Absatz 2 dieser Anlage enthaltenen Schlussel aufgefiihrten Staaten vor dem 
31. Dezember 1954 Mitglied der Organisation geworden, so berechnen sich ihre Beitrage zum 
Gesamthaushalt fiir den genannten Zeitraum nach den in diesem Schlussel angegebenen Satzen. 
(2) Schliissel fiir die Berechnung der Beitrage fiir den Zeitraum bis zum 31. Dezember 1956: 










Vereinigtes Konigreich von Grossbritannien und Nordirland . 
Jugoslawien . . . . . . . . . . . . . . 















• Diese Bestimmung bezieht sich auf die urspriingliche Fassung des Artikels VII.I (b) (i) des Obereinkommens, die wie 
folgt lautete: ,,Ein Mitgliedstaat ist nicht verpfiichtet, fiir das Grundprogramm mehr als fiinfundzwanzig Prozent der 
Gesammtsumme der vom Rat festgesetzten Beitriige zur Deckung der Kosten dieses Programms zu zahlen." 
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